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أثر القراءات القرآنية في تعدد األوجه
اإلعرابية
(المفاعيل إنموذجاً)
م.د .عباس حميد سلطان
الجامعة العراقية /كلية اآلداب

ملخص البحث
استأثرت القراءات باهتمام الدارسين القدامى منهم والمحدثينِ ،ل َما تمثله من الظواهر المتعددة،
و ِل َما تضعه بين أيدي دارسي النحو واللغة من وجوه االستشهاد المختلفة ،وهي فضالً عن ذلك أعلى
الشواهد رتبةً وأصحها سنداً ،وأدقها ضبطاً ،ث ُ َّم َّ
أن كثرة وجوهها وتباينها سبعيةَّ كانت ،أو عشرية ،أو
ما زاد على ذلك أو شاذةً ،يجعل منها الميدان الرحب والمعين الثر الذي يمد الدارسين بما يتطلبونه
إلثراء دراساتهم وتوثيقها.
وانطالقا ً مِ َّما تقدم ذكره ،فقد أردنا في بحثنا هذا أن نقف عند أثر هذه القراءات القرآنية في
تعدد الوجوه اإلعرابية لأللفاظ التي وقع الخالف في قراءتها بين القراء ،وكذلك للنظر في بيان األسس
التي تقوه عليها ظاهرة تعدد األوجه اإلعرابية للقراءات القرآنية ،وقد قمنا بتطبيق ما نسعى للوصل إليه
على المفاعيل الخمسة ،وألجل الوصول إلى هذا الهدف قسم البحث على تمهيد وخمسة مباحث ثم
خاتمة.
وقد جاء التمهيد بعنوان ((:القراءات القرآنية والمفاعيل)) مفاهيم ودالالت ،وقد تناولنا فيه
بيان مفهوم القراءات من الناحية اللغوية واالصطالحية ،والفرق بين القران والقراءات ،وأقسام
القراءات ،وموقف النحويين من االحتجاج بالقراءات القرآنية ،وفضالً عن ماهية المفاعيل وأقسامها.
وأ َّما المبحث األول فقد جاء بعنوان ((:المفعول المطلق)) ،وقد تناولنا في هذا المبحث بيان
مفهوم المفعول المطلق ،ثم تناولنا اآليات القرآنية التي وردت فيها ألفاظ تتحمل المفعولية المطلقة
وغيرها من الوجوه اإلعرابية بالدراسة والتحليل.
وأ َّما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان ((:المفعول بهـ)) ،وقد تناولنا في هذا المبحث بيان
مفهوم المفعول به ،ثم تناولنا اآليات القرآنية التي وردت فيها ألفاظ تتحمل المفعول به وغيرها من
الوجوه اإلعرابية بالدراسة والتحليل.
وأ َّما المبحث الثالث فقد جاء بعنوان ((:المفعول ألجلهـ)) ،وقد تناولنا في هذا المبحث بيان
مفهوم المفعول ألجله ،ثم تناولنا اآليات القرآنية التي وردت فيها ألفاظ تتحمل هذا الوجه من اإلعراب،
وغيره من الوجوه اإلعرابية بالدراسة والتحليل.
وأ َّما المبحث الرابع فقد جاء بعنوان ((:المفعول معهـ)) ،وقد تناولنا في هذا المبحث بيان
مفهوم المفعول معه ،ثم تناولنا اآليات القرآنية التي وردت فيها كلمات تتحمل هذا الوجه من اإلعراب،
وغيره من الوجوه اإلعرابية بالعرض والمناقشة.
وأ َّما المبحث الخامس فقد جاء بعنوان ((:المفعول فيهـ)) ،وقد تناولنا في هذا المبحث بيان
مفهوم المفعول فيه ،ثم تناولنا اآليات القرآنية التي وردت فيها ألفاظ تتحمل هذا الوجه من اإلعراب،
وغيره من الوجوه اإلعرابية بالدراسة والتحليل.
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أثر القراءات القرآنية في تعدد األوجه
األعرابية
Quran readings have attracted ancient and modern scholars' concern as
those readings represent many conceptions for those studying grammar and
language ; besides, these readings represent highly authentication and
absolutely truthfulness , from which taken as accurate witnesses . The readings
have been considered as rich- information field from which scholars and
others enrich their study to be documented.
To what has been mentioned , we want to know effect of Quran readings
on syntaxes amongst readers and to know bases which Quran readings '
syntaxes based on . Thus, we have applied on what is coming to be known as
the fifth objects (Mafa'il) and in order to reach to this goal, the research has
been divided into preface and five parts and then conclusion .
The preface comes with the title coming under the name of "Readings of
Quran and Mafa'il " conceptions and indications . In this preface , I have dealt
with showing the conception of readings in respect to linguistic viewpoint ,
difference between the reading and readings , parts of readings and position of
grammarian in regard to Quran readings pretexts in addition to the significance
of "Mafa'il" and its divisions.
The 1st part comes under the title known as (Absolute object) , in which I
have tried to show the conception of unrestricted object and then I have dealt
with Quran verses in which this word occurs and other syntaxes.
The 2nd part comes under name of " Object " which I show conception of
object and then I have taken Quran verses as a witness for using this word.
3rd part comes under the title " Causative object" . In this part I have
shown the conception of causative object" and then I have taken Quran
verses as a witness for having use this kind of object.
4th part comes under the title of " Concomitant object" . in this part I have
dealt with this as to show this kind of object and then I have taken from Quran
verses as a witness for using this type of object.
5th part:
deals with adverbial object in which I have shown the
conception of this kind of object and then I have taken from Quran verses as a
witness for using that type of object and other syntaxes.
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م.د .عباس حميد
سلطان



ب العالمين ,وأشرف الصالة وأتم التسليم على سيد األولين واآلخرين,
الحمد هلل ر ِّ ِ
سيدنا وموالنا محمد المصطفى األمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أ َّما بعد:
فقد أنزل هللا سبحانه وتعالى كتابه الكريم على رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم،
وأمره بتالوته وترتيله ،فقال تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (المزمل ،)4:وقد تلقَّى
ي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
الصحابة رضوان هللا عليهم القران الكريم من فَ ِِّ
وبدؤوا تالوة آياته والعمل به ،وكان أن اختلف الصحابة رضوان هللا عليهم فيما بينهم في
قراءة بعض آيات الكتاب العزيزَّ ،إال َّ
أقر هذا االختالف
أن الرسول صلى هللا عليه وسلم َّ
مادام لم يؤثر في تغيير داللة اآلية والمراد منها ،ومن هنا نشأت البذور األولى للقراءات
القرآنية وظهرت ،وبعد انتقال الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى الرفيق األعلى ،انتشر
الصحابة في أرجاء الدولة اإلسالمية يقرؤون القران ويعلمونه للناس ،وك ٌّل يُقرئ الناس
أقرها عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فظهرت عدة
بحسب القراءة التي كان قد َّ
مدارس إلقراء القرآن الكريم ،كل مدرسة لها صفاتها الخاصة ومميزاتها التي تتميز بها،
واستق َّل بكل مدرسة مجموعة من القُ َّراء الذين كانوا يقرؤون القران بأوجه تخالف
المدرسة األخرى ،فأرست القراءات القرآنية بعد هذه المرحلة علما ً مستقالً له أسسه
وأصوله ومبادئه ،إلى ْ
أن جاء عصر التدوين والتأليف في القراءات ،فقام ابن مجاهد
ت(324هـ)  ،بمهمة بالغة األهمية ،هو جمع القراءات وتدوينها ،فاختار ابن مجاهد سبع
قراءات ،فجمعها وذكرها في كتابه الذي وسمه بـ ((السبعة في القراءات)).
وقد استأثرت القراءات باهتمام الدارسين القدامى منهم والمحدثينِ ،ل َما تمثله من
الظواهر المتعددة ،و ِل َما تضعه بين أيدي دارسي النحو واللغة من وجوه االستشهاد
المختلفة ،وهي فضالً عن ذلك أعلى الشواهد رتبةً وأصحها سنداً ،وأدقها ضبطاً ،ث ُ َّم َّ
أن
كثرة وجوهها وتباينها سبعيةَّ كانت ،أو عشرية ،أو ما زاد على ذلك أو شاذةً ،يجعل منها
الميدان الرحب والمعين الثر الذي يمد الدارسين بما يتطلبونه إلثراء دراساتهم وتوثيقها.
وفضالً عن ذلك فإنَّها تضع بين أيدي النحويين أوجها ً إعرابية أخرى في مقابل
ما ينظرون فيه من الوجوه اإلعرابية التي تمثلها قراءة العامةِ ،م َّما يمكنهم من الموازنة
والترجيح ،ويهيئ لهم المدد الذي ينشدونه الستيفاء النظر فيما يتعرضون له في
مصنفاتهم التي يفردونها لعرض النحو ومسائله ،أو التي يتجهون بها إلى إعراب القرآن
الكريم فضالً ع َّما يستدعيه كل وجه من وجوه القراءة من الشواهد واألدلة.
ويقوم الخالف في القراءات في جانب كبير منه على ما يحتمله السياق من
الوجوه اإلعرابية ،فلكل قراءة وجهها الداللي ،ووجهها الذي يحتمله قياس اللغة.
والخالف في اإلعراب مظهر تتفق فيه القراءات الصحيحة السبعية ،وغيرها من
القراءات الشاذة ،وهو مظهر ال تخرج به القراءة عن رسم المصحف خروجا ً منكراً.
ومن المعلوم َّ
أن تعدد األوجه في تحديد أحد العناصر التركيبية للقراءات القرآنية
أمر شائع مألوف في درسنا النحوي ،فمن يتأمل كتب النحو ،أو كتب إعراب القران ،أو
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مؤلفات التفسير ذات الطابع اللغوي يواجهه عبارات ،مثل :ويجوز فيه كذا وكذا،
واألرجح ما ذهب إليه فالن ،وهذا الوجه مرفوض ،ويضعفه أنَّه مخالف للمطرد،
واألقوى كذا ،والوجه األول يفسد المعنى ،وما قاله فالن هو الظاهر....الخ من العبارات
المذكورة ،ومن ثَ َّم ألفنا أساليب الجواز عند النحويين ،مثلما ألفنا الخالف بينهم في أثناء
التحليل والحكم على عنصر ما بأنَّه كذا ،فكثر الترجيح والتضعيف والرفض في
حوارهم.
فعندما يتعامل الدارس في تعدد األوجه تسترعي انتباهه أمور كثيرة من أهمها:
طبيعة هذا التعدد من حيث البساطة والتعقيد في تحليل عنصر ما ،ومن حيث تأثره
بأحكام القيمة التي يصدرها النحويون تجاهه فضالً عن عالقته بمستويات الدرس اللغوي
األخرى ،وبالصورة التركيبية للعبارة.
كما تستوقفه األسباب التي كانت وراء هذه الظاهرة ،وهنا يصعب األمر أكثر،
وربَّما أشكلت
فتارة ينظر في قضايا القاعدة ،وتارة أخرى يتأمل في معطيات المعنىُ ،
عليه بعض الظواهر ،وذهب مذاهب جديدة ،قد تجره إلى خالف مع غيره في تحديد تلك
األسباب المعقدة.
ويزداد األمر صعوبة حين يتأمل الدراس في األسس التي تتشكل منها أوجه
التعدد ،فإذا قاد المعنى أو القاعدة مثالً إلى التعدد في التحليل ،فاألسس التي يرتكز عليها
كل وجه تختلف عنها في األخرى؛ َّ
ألن كل وجه يتطلب نمطا ً ينقاس عليه ،ومعطيات من
السياق تجعله على ما هو عليه ،وهي أمور خاصة به تختلف ع َّما عليه األوجه األخرى
في الظاهرة التي تعدد تحليلها.
وانطالقا ً ِم َّما تقدم ذكره ،فقد أردنا في بحثنا هذا أن نقف عند أثر هذه القراءات
القرآنية في تعدد الوجوه اإلعرابية لأللفاظ التي وقع الخالف في قراءتها بين القراء أو
أكثر ،وكذلك للنظر في بيان األسس التي تقوم عليها ظاهرة تعدد األوجه اإلعرابية
للقراءات القرآنية ،وقد قمنا بتطبيق ما نسعى للوصل إليه على المفاعيل الخمسة ،والسبب
الذي دفعنا إلى تخصيص هذا الجزء من الكالم العربي الفصيح ليكون ميدانا ً لهذه
الدراسة هو َّ
أن العالمة اإلعرابية التي اتخذتها المفاعيل الفتحة( ،)1وقد كانت الفتحة ِم َّما
()2
بسط القدماء الحديث عن أنماطها المنصوبة على أنَّها علم على المفعولية خاصة  ،غير
أنَّنا وجدنا من خالل تتبعنا لها َّ
أن جوهرها ال يكون حامالً معنى المفعولية ،ولكن لما
كانت تنتهي بالفتحة ،وكان النحويون قد قرروا أنَّها علم المفعولية ،فقد كانت القاعدة
تدعو إلى إدراجها في باب المفعولية ،ولما كانت األنماط الثابتة في اللغة العربية في كثير
منها تتخذ الفتحة حركة آلخرها ،فقد احتشدت هذه العبارات في هذا البابِ ،م ِ ِّما شكل
ظاهرة الفتة لالنتباه(.)3
ومن الممكن القولَّ :
إن النحو العربي بسعته التي نعرفها يحتوي على كثير من
ً
األبواب النحويةَّ ،
فإن محاولة دراستها في النحو كامال من األمور الصعبة ،لتشعب
الموضوع وسعته ،وكثرة جزئياته ،ولذا فقد أرتأينا أن نقف عند المفاعيل فقط.
وألجل الوصول إلى هذا الهدف قسمت البحث على تمهيد وخمسة مباحث ثم
خاتمة.
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وقد جاء التمهيد بعنوان ((:القراءات القرآنية والمفاعيل)) مفاهيم ودالالت ،وقد
تناولنا فيه بيان مفهوم القراءات من الناحية اللغوية واالصطالحية ،والفرق بين القران
والقراءات ،وأقسام القراءات ،وموقف النحويين من االحتجاج بالقراءات القرآنية،
وفضالً عن ماهية المفاعيل وأقسامها.
وأ َّما المبحث األول فقد جاء بعنوان ((:المفعول به))،وقد تناولنا في هذا المبحث
بيان مفهوم المفعول به ،ثم تناولنا اآليات القرآنية التي وردت فيها ألفاظ حقها أن تكون
مفعوالً به ،وجاءت على وجوه أخرى دراسة وتحليالً.
وأ َّما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان ((:المفعول المطلق)) ،وقد تناولنا في هذا
المبحث بيان مفهوم المفعول المطلق ،ثم تناولنا اآليات القرآنية التي وردت فيها ألفاظ
حقها أن تكون مفعوالً مطلقا ً ،وجاءت على وجوه أخرى دراسة وتحليالً.
وأ َّما المبحث الثالث فقد جاء بعنوان ((:المفعول ألجله)) ،وقد تناولنا في هذا المبحث
بيان مفهوم المفعول ألجله ،ثم تناولنا اآليات القرآنية التي وردت فيها ألفاظ حقها أن
تكون مفعوالً ألجله ،وجاءت على وجوه أخرى دراسة وتحليالً.
وأ َّما المبحث الرابع فقد جاء بعنوان ((:المفعول فيه)) ،وقد تناولنا في هذا المبحث
بيان مفهوم المفعول فيه ثم تناولنا اآليات القرآنية التي وردت فيها ألفاظ حقها أن تكون
مفعوالً فيه ،وجاءت على وجوه أخرى دراسة وتحليالً.
وأ َّما المبحث الخامس فقد جاء بعنوان ((:المفعول معه))،وقد تناولنا في هذا المبحث
بيان مفهوم المفعول معه ،ثم تناولنا اآليات القرآنية التي وردت فيها ألفاظ حقها أن تكون
مفعوالً معه ،وجاءت على وجوه أخرى دراسة وتحليالً.
وختاماً :نرجو أن تكون هذه الدراسة قد أعطت الموضوع حقه ،وأن يفيد منه
الباحثون ،مثلما أفاد البحث من غيره.
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أوالً :القراءات القرآنية

التمهيد
القراءات القرآنية والمفاعيل
"مفاهيم ودالالت"

أوالً :القراءات القرآنية لغةً واصطالحاً:
القراءات لغةً :جمع قراءة وهي في اللغة :مصدر قَ َرأَ ,يقال :قرأ فالن يقرأ
قراءة ً وقرآنا ً ،بمعنى :تال ,فهو قارئ(.)4
عرفها الزركشي بأنَّها((:اختالف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة
وفي االصطالح ِّ
()5
الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها)) .
َّ
((أن القراءات
واستخلص الدكتور عبد الهادي الفضلي من تعريف الزركشي هذا
تختص بالمختلف فيه من ألفاظ القرآن الكريم ،على حين نجد َّ
أن علماء القراءات
()6
يوسعون دائرة شمول القراءات إلى المتفق عليه ,وذلك في تعريفهم لعلم القراءات)) .
ع َّرف ابن الجزري القراءات بأنَّها(( :علم بكيفية أداء كلمات القران واختالفها
وكذلك َ
()7
معزوا ً لناقله))  ,وتابعه البنا بقوله(( :علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب هللا تعالى،
واختالفهم في الحذف واالثبات ،والتحريك والتسكين ،والفصل والوصل ،وغير ذلك من
هيئة النطق واالبدال ،وغيره من حيث السماع))(.)8
فالبنا تابع ابن الجزري في شرطي القراءة  :النقل والسماع على ما يرى الدكتور
الفضلي الذي خلص من هذه التعريفات إلى َّ
أن القراءة((:هي النطق بألفاظ القرآن كما
َ
نطقها النبي صلى هللا عليه وآله سلم أو كما نُ ِطق ْ
ت أمامه "صلى هللا عليه وآله وسلم"
ً
فأقرها ،سواء أكان النطق باللفظ المنقول عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم فعال أو
َّ
ً ( )9
ً
ً
تقريرا ،واحدا أم متعددا)) .
ً
عرفَهُ قائال(( :هي الوجوه المحتملة التي سمح
وأ َّما الدكتور أحمد مختار عمر فقد َّ
ً
النبي صلى هللا عليه وآله وسلم بقراءة نص المصحف بها ،قصدا للتيسير والتي جاءت
موافقة للهجة من اللهجات العربية))(.)10
عرفَهُ القسطالني ،بقوله(( :والمقرئ هو العالم بالقراءات ،رواها
أ َّما المقرئ فقد َّ
ً
مشافهةً ،فلو حفظ الشاطبية مثال ،فليس له أن يقرأ بما فيها ،إن لم يشافهه من شوفه به
مسلسالً؛ َّ
ألن في القراءات شيئا ً ال يحكم َّإال بالسماع والمشافهة))(.)11
سنَّةٌ
وبهذا وجب على القارئ التحلي باألمانة في النقل والسماع؛ َّ
ألن ((القراءة ُ
متبعة يلزم قبولها والمصير إليها))(.)12
ثانياً :الفرق بين القرآن والقراءات :
من المسائل المهمة التي أثيرت في القراءات القرآنية بعامة مسألة الفرق بين القراءات
والقرآن وللعلماء فيها أقوال:
األولَّ :
أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان وقد ذهب إلى هذا الرأي العلماء
المتقدمون منهم اإلمام الزركشي ،إذ قال((:واعلم َّ
أن القرآن والقراءات حقيقتان
متغايرتان ،فالقرآن :هو الوحي المنزل على محمد صلى هللا عليه وآله وسلم للبيان
واإلعجاز ،والقراءات :هي اختالف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها،
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م.د .عباس حميد
سلطان
من تخفيف وتثقيل وغيرها))( ,)13وتبعه على هذا الرأي القسطالني( ,)14وأخذ بمذهبهما
البنا( ،)15كما ذهب إليه من المعاصرين الدكتور صبحي الصالح ناقالً
نص الزركشي
َّ
نفسه(.)16
الثاني :التفرقة بين ما توافرت فيه شروط القراءات الصحيحة وهي(( :صحة السند،
ف فيه ولو شرط واحد
وموافقة العربية ،ومطابقة الرسم)) ،فيعد هذا قرآناً ،وأ َّما ما تَ َخلَّ َ
منها ،فيعد قراءة ً فقط ،وهذا هو رأي جمهور العلماء والمقرئين(((,)17ويالحظ عليه َّ
أن
ما ثبت يقينا ً َّ
أقر َم ْن قرأ به أمامه ،ولم يكن
أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قرأ به أو َّ
الشرطين
متوفرا ً على
ع َّدهُ
اآلخرين ،أعني :موافقة العربية ومطابقة الرسم ال نستطيع َ
ِ
ِ
قرآن؛ َّ
ألن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ال يقرأ بغير القرآن في موضع
غير
ٍ
()18
القران)) .
الثالثَّ :
أن ُك َّل قراءة تعد قرآنا ً حتى القراءات الشاذة "حقيقتان بمعنى واحد" ،وهذا هو
ص َّرح به قائالً((:الشواذ نقلت آحادا ً عن رسول هللا "صلى هللا
رأي ابن دقيق العيدالذي َ
عليه وآله وسلم" ،فَيُ ْعلَ ُم ضرورة ً أنَّه صلى هللا عليه وآله وسلم قرأ بشاذ منها ْ
وإن لم
يعين ،قال فتلك القراءة تواترتْ ،
س َّمى شاذاً ،والشاذ ال
وإن لم تتعين بالشخص ،فكيف يُ َ
يكون متواتراً))(.)19
وإليه ذهب بعض العلماء المعاصرين منهم الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه
"المغني في توجه القراءات العشر المتواترة"(. )20
أ َّما من قال باتحادهما فمردود ِل َما يأتي:
أوالًَّ :
أن القراءات على اختالف أقسامها ال تشمل كلمات القرآن الكريم كله ،بل هي
موجودة في بعض ألفاظه فقط ،فكيف يقال باالتحاد؟ .
ثانياً :تعريف القراءات يشمل القراءات الصحيحة التي يصح قراءة القران الكريم بها،
كما يشمل القراءات الشاذة ،التي أجمع العلماء على عدم صحة القراءة بها فلو كان
القرآن والقراءات شيئا ً واحدا ً لترتب على ذلك دخول القراءات الشاذة في القرآن الكريم
وهو غير صحيح .
ً
ً
ً
ً
فالواقع أنَّ ُه َما ليسا متغايرين تغايرا تاما ،وليسا متحدين اتحادا حقيقيا ،بل بينهما
ارتباط وثيق ،ارتباط الجزء بالكل(.)21
ثالثاً :أقسام القراءات :
والقراءات المتواترة تقسم على قسمين:
األول :المتواترة :وهي القراءة المقطوع باتصالها عن النبي "صلى هللا عليه
عرفها ابن الجزري بقوله((:كل قراءة
وآله وسلم" سواء تواتر نقلها أم استفاض( ،)22وقد َّ
وافقت العربية ولو بوجه ,ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتماالً ,وص َّح سندها،
فهي القراءة الصحيحة التي ال يجوز َر ُّدهَا وال يحل انكارها))(،)23وتقسم القراءات
المتواترة على أقسام :قسم اتفق على تواتره كقراءات القراء السبعة المشهورين ،وقسم
اختلف فيه كالقراء العشرة ،وقسم اتفق على شذوذهم كالقراء األربعة عشر(.)24
الثاني :الصحيحة :وتقسم على قسمين:
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األعرابية
القسم األول :األحادية :وهي القراءة الجامعة لألركان الثالثة ،ولم يبلغ نقلها مستوى
عرفها ابن
تفيد معه القطع باتصالها عن النبي "صلى هللا عليه وآله وسلم"(،)25وقد َّ
الجزري بقوله  ":ما ص َّح سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ،ووافق
العربية ووافق الرسم"(. )26
عرفها ابن الجزري بقوله" :ما
القسم الثاني :الشاذة :وهي المخالفة للرسم(,)27وقد َّ
وافق العربية ,وص َّح سنده ,وخالف الرسم"(,)28وللتفرقة بين القراءات المتواترة والشاذة
ذهب علماء القراءة إلى حصر القراءات المقبولة بضابط كي تص َّح روايتها ،ويتلقاها
الناس بالقبول ,وهذا الضابط هو مقياس لقبول القراءات الصحيحة ,وضعه العلماء لتمييز
المتواتر من الشاذ على ثالثة أركان ,وهي:
 .1صحة سندها.
 .2موافقة الرسم ألحد المصاحف العثمانية ولو احتماالً.
 .3موافقة العربية ولو بوجه .
وبهذه األركان الثالثة تمتاز القراءة الصحيحة التي ال يجوز ردها وال يحل إنكارها ،بل
يجب قبولها من الناس ،وهي من األحرف السبعة التي نزل بها القران ,سواء أكانت عن
القُ َّراء السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم ,ومتى ما اختل واحد من هذه األركان الثالثة
تعد القراءة ضعيفة ويطلق عليها شاذة(.)29
وقد أشار إلى هذه األركان الثالثة للقراءة من العلماء كل من مكي (ت437هـ)،
والداني (ت 444هـ) ،وعلم الدين السخاوي (ت643هـ) ،وأبو شامة (ت655هـ) ،
وموفق الدين الكواشي (ت680هـ)  ،والزركشي (ت794هـ)  ،وابن الجزري
(ت833هـ)  ،الذي انتهى إليه علم القراءات (.)30
غير َّ
أن ابن الجزري قد آثر على تبديل ركن صحة اإلسناد في هذا الضابط بتواتره،
وأخذ بهذا الرأي الدكتور صبحي الصالح َّ
؛ألن القراءات ال تثبت َّإال باإلسناد وتواتره ,في
حين رأى الدكتور أحمد البيلي أن يكون المراد من ذلك أنَّه يلزم من تواتر السند صحته،
فالقراءات األربع الزائدة على العشر صحيحة اإلسناد ،ولكنها أحادية فإذن هي ليست
متواترة وليست قرانا ً يُتَعَبَّ ُد به ويتلى في الصالة ،وإنَّ َما القراءات المتواترة هي القراءات
العشر التي تلقتها األ َّمة بالقبول وأخذها الخلف عن السلف الصالح حتى وصلت إلينا ،وال
يوجد قراءة متواترة في يومنا هذا وراء هذه العشر(.)31
والبُ َّد من اإلشارة هنا في هذا الموضع إلى صلة القراءات العشر باألحرف السبعة,
وقد لخص الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه (المغني) آراء العلماء في ذلك على
قولين:
َ
ً
ً
القول األول :مؤدَّاه أ ِّن القراءات تعد حرفا واحدا من األحرف السبعة التي نزلت
على الرسول "صلى هللا عليه وآله وسلم" ومال إلى هذا القول الطبري .
القول الثاني :مفاده َّ
أن القراءات العشر تعد بعض األحرف السبعة التي نزلت
على "النبي صلى هللا عليه وآله وسلم" ,وقد مال إلى هذا القول جمهور العلماء ,منهم:
مكي ,والمهدوي ,واألهوازي .
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م.د .عباس حميد
سلطان
وقد سرد الدكتور محيسن أقوال هؤالء العلماء ثم رجَّح القول الثاني الذي نوافقه
فيه ,إذ تميل إليه النفس باطمئنان ويعد منسجما ً مع الواقع ومدعوما ً باألدلة
والبراهين(.)32
رابعاً :موقف النحويين من االحتجاج بالقراءات القرآنية:
هناك تباين في مواقف النحويين البصريين والكوفيين من االحتجاج بالقراءات
القرآنية ,فالبصريون ذهبوا إلى جواز االحتجاج بالقراءات والقياس عليها قياسا ً عا ِّما ً إذا
ظ((( ,)33ولم يقس عليها قياسا ً
فإن خالفته ُح ِف َ
وافقت أصالً من أصولهم ولو بالتأويلْ ,
()34
عاماًْ ,
وإن ص َّح االجتهاد بها في مثل تركيبها)) .
وأ َّما الكوفيون فقد كانوا أكثر عناية بالقراءات ,فهي مصدر مهم من مصادر نحوهم,
فقد قبلوها واحتجوا بها ,وعقدوا على ما جاء فيها كثيرا ً من أصولهم وأحكامهم(.)35
وقد انحسم األمر لصالح القراءات ,فقال السيوطي  ":أ َّما القرآن فكل ما ورد أنَّه قُ ِرئ
به جاز االحتجاج به في العربية ,سواء كان متواترا ً أم آحاداً ,أم شاذاً"(.)36

ثانياً :المفاعيل:

هي – جميعها – فضالت ،وتعد هي المفاعيل الحقيقية ،وما سواها من المنصوبات
شبيه بها ،وقد ميزت فيما بينها ،فالمطلق غير مقيد ،وغيره مقيد باالقتضاء ،أو المحل،
صحبة( ،)37واختلف البصريون والكوفيون فيها على مذهبين هما:
أو العلة ،أو ال ُّ
األول :البصريون يعدونها خمسة مفاعيل.
ً ()38
ً
الثاني :الكوفيون يرون مفعول الفعل واحدا ،وغيره مشبها به .
َ
وقد يكون احتسابهم ذلك أل َ َّن المفعول به أَكثر دورا ً في الكالم ،غير أ َّن البصريين
محقُّون(.)39

المبحث األول
المفعول به

المفعول به ((هو الذي يقع عليه فعل الفاعل))( ،)40وحدده ابن هشام بأنَّه ما
يصاغ له اسم مفعول من لفظ عامله( ،)41وذهب بعضهم إلى أَنَّه قد دخلته الباء في اسمه؛
أل َ َّن ليس مفعوالً لك ،بل للخالق ،إ َّال أًنَّك قد أحدثت فعالً فأوقعته به فَقُ ِِّي َد بالباء( ،)42وفيه
تفريق بين الفعل الكلي والجزئي.
وقد وقع الخالف بين النحاة في عامل النصب في المفعول به ،فذهب البصريون
إلى َّ
أن العامل فيه الفعل أو ما جرى مجراه(.)43
وقد اختلفت عبارات الكوفيين في عامل النصب في المفعول به ،فذهب فريق
منهم إلى القولَّ :
بأن العامل في المفعول به ،هو الفعل والفاعل معا ً( ،)44وذهب فريق
)
45
(
بأن عامل النصب هو الفاعل  ،ورأى فريق آخر َّ
آخر إلى القولَّ :
بأن المفعول به
()46
منصوب على المفعولية ،كما َّ
أن العامل في الفاعل هو الفاعلية .
والرأي األ َولى باالعتداد في ناصب المفعول به هو رأي البصريين إعماالً للفعل
وشبهه(،)47وتظل الوجوه األخرى وجوها ً من وجوه الدرس الخالفي ،ويُقَ َّد ُم المفعول في
حاالت منها كونه ضميرا ً متصالً والفاعل اسما ً ظاهرا ً ،أو كونه اسما ً ظاهرا ً اتصل
بفاعله ضميره ،أو محصورا ً أو شرطا ً أو استفهاما ً أو غيرها(.)48
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أثر القراءات القرآنية في تعدد األوجه
األعرابية
ومن اآليات التي ورد فيها ألفاظ حملت على المفعول به وغيره من الوجوه،
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ
قوله تعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
َ
ﭬ ﭭ ﭼ (الدخان3 :ـ ،)5فقد قرئ "أمراً" بالنصب في خط المصحف ،ورفعها
ﭫ
()49
زيد بن علي  ،وقد اختلف النحويون في تخريجها ،وحدد االتجاهات العامة لإلعراب
سمين الحلبي بأربعة ،هي :مفعول به ،وله ،ومطلق ،وحال ،وذلك بسبب ال َم َحا ِِّل
فيها ال َّ
)
50
(
الفراء والزجاج إلى عده مفعوالً به لـ (منذرين) ،وهو أكثر
المحمول عليها ،وقد ذهب َّ
االحتماالت قبوالً ،وذلك أل َمرين هما:
األول :نهايات اآليات عملت في صدور لواحقها غالباً.
()51
ع َّد اآلية الرابعة اعتراضا ً بين العامل والمعمول .
الثانيَ :
مصدر مؤك ٌد
الفراء) هو حمله على معنى (يفرق فرقا) فهو
وله قول آخر(أيَّ :
ٌ
ً()52
ِل َما قبله ،وجعله آخرون على معنى ينزل انزاالً ،أو بسبب االنزال أمرنا أمرا وفيه
أمران :حمل على المعنى ،واضمار على المماثلة.
صاحبُهُ أحد الضميرين في (أنزلناهـ) أو( كل
وذهب األخفش إلى احتسابه حاالً،
ِ
مر حكيم) ،وقد حدد الجرمي كونه من(أمر حكيم) ممكنا ً ال أمرا ً نكرة مخصصة
أ ٍ
سمين إلى أ َّن صاحب الحال ضمير في
بالوصف فحسن ذلك فيها ،وذهب ال َّ
(حكيم)(،)53غير أنَّه يحسن كونه حاالً من الفاعل في (أنزلناهـ)؛أل َ َّن األ َمر للفاعلين وهو
واقع على المنزل بما فيه من أمر حكيم،مع استبعاد التنكير والتنقيب عن المضمرات.
وذهب
المبرد-بعد قوله بالمصدر-إلى نصب (أمراً) بفعل مضمر تقديره(أعني)،
ِ ِّ
()54
سمين بقراءة الرفع  ،وليس
وقواه ال َّ
وجعله الزمخشري منصوبا ً على االختصاصَّ ،
كذلك أل ِّن َلالختصاص مواضعه المعروفة ،وأل َّن أمرا ً في قراءة الرفع هو الخبر ،وليس
متوسطا ً بين بدءٍ وخبر ،فاألولى عدم حمله عليه.
وذهب فيه العكبري الى َمحْ َملين آخرين هما ،جعله مفعوالً ألجله في قول وفي
اآلخر بدالً من الهاء في (أنزلناهـ) ،وهما أمران ممكنان ،فالنزول استجابة ألمره
،وال ُم ْ
ظ َه ُر يبدل من ضمير لغيبته مطلقا ً (َّ ،)55
لكن اإلبدال منه بمعارف.
ومن األلفاظ التي اختلف فيها لفظة ((حمالة)) في قوله تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
(المسد ،)4:فقد قرأ عاصم وحده(( حمالةَ الحطب)) نصباً ،وقرأ الباقون ((حمالةُ
الحطب)) رفعا ً(.)56
وأ َّما قراءة النصب فقد ذهب جماعة من النحويين إلى نصبها مفعوالً به على الذم
والشتم ،والتقدير :أعني أو أذم أو أشتم حمالةَ الحطب ،وقَّدره سيبويه على :أذكر حمالةَ
ي بها
الحطب شتما ً لها ،وذهب األخفش وجماعة من النحويين إلى ع ِّدِ((حمالة)) نُ ِو َ
التنوين ،فانتصب((النار)) مفعوالً بها ذلك ،وماثله بعضهم بقوله تعالى  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯷ ﯸ
ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ
(المائدة.)57( )95:
وفي قراءة الرفع يجوز أن تكون(( امرأته)) معطوفة على الضمير ((يصلى))
من قوله تعالى :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ (المسد ،)3:و((في ِجيدِها حب ٌل)) ،من قوله تعالى:
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م.د .عباس حميد
سلطان
ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﭼ (المسد ،)5:ابتداء وخبر في موضع نصب على الحال من
الضمير في ((حمالة)) ،أو أن تكون((امرأته)) مبتدأ ،وجملة االبتداء والخبر((في جيدها
حبل)) ،في موضع رفع خبره ،و((حمالة)) يحتمل فيها أربعة أوجه:
األول :أنَّها خبر ابتداء محذوف ،والتقدير :هي حمالة الحطب.
الثاني :أنَّها نعت بـ((امرأته)).
الثالث :أنَّها بدل من((امرأته)).
الرابع :أنَّها عطف بيان من(( امرأته)).
ويجوز أن تكون((امرأتهـ)) مبتدأ ،و((حمالة)) الخبر ،وجملة((في جيدها حبل))
ثان ،وجملة((امرأته حمالة))فيها قوالن:
حال من الضمير في((حمالة)) أو خب ٍ
األول :إنَّها في موضع حال من الضمير الهاء في قوله :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ
(المسد.)2:
()58
الثاني :إنَّها خبر عن ((ما)) .
وذهب الطبري إلى َّ
أن الصواب من القراءة الرفع؛ مبينا ً ذلك بسببين ،هما:
 .1هو أفصح الكالمين.
()59
 .2إجماع الحجة من القراء عليه .
غير َّ
أن بعضهم ذهب إلى استحباب النصب على الذم والشتم ومنهم مكي ،والزمخشري،
والنسفي ،وآخرون غيهم ،وعلة ذلك ما يأتي:
 .1النصب فيها أبين من الرفع وأبلغ.
 .2النصب على الذم لتذميمها بين الناس.
 .3في مخالفة اإلعراب ذم ال غيره(.)60

المبحث الثاني
المفعول المطلق

وهو ((المصدر الفضلة المؤكد لعامله ،أو المبين لنوعه ،أو عددهـ))( .)61وسمي
بالمفعول المطلق؛ ألنَّه مطلق عن القيود ،أي :غير مقيد بخالف المفعوالت األخرى فإنَّها
مقيدة بحروف الجر ونحوها( .)62يقول ابن عقيل(( :سمي مفعوالً مطلقا ً لصدق
(المفعول) عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه ،بخالف غيره من المفعوالت ،فإنَّه ال يقع
عليه اسم المفعول َّإال مقيداً ،كالمفعول به ،والمفعول فيه ،والمفعول معه ،والمفعول
لهـ))(.)63
وينصبه أحد ثالثة :إ َّما فعله المشتق منه ،أو مصدر مماثل له ،مشتق من مشتقاته
(.)64
وبعض وماهو بمعناه وأسماء اإلشارة وضميره وعدده
وينوب عن المصدر "ك ٌّل
ٌ
وآلته" ،ويحذف عامله في حاالت معينة كالنهي واألمر والدعاء واالستفهام التوبيخي،
والمكرر والمحصور
ومع الفعل المقصود به الخبر ،كأفعل وكرامة ،ومع التفضيل
ِّ
والمؤك ِ ِّد لنفسه ولغيره وقد يحذف لقرينة(.)65
وفيما يأتي من اآليات القرآنية التي وردت فيها ألفاظ تتحمل المفعولية المطلقة
وغيرها من الوجوه اإلعرابية التي تناولها النحويون بالدراسة والتحليل.
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األعرابية
من المفاعيل المطلقة لفظة (صبغةً) فيقوله تعالى :ﭽ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭨ ﭩ
ﮥ ﮦ ﭼ (البقرة ،)138:فقد قرأها الجمهور نصبا ً ،وقُ ِرئت عند آخرين
ﮤ
()66
بالرفع ،وللنحويين في تخريجه مذاهب ،ففي قراءة النصب ذهب سيبويه وجماعة من
ع ِ ِّد(صبغةً) مصدرا ً مفعوالً مطلقا ً مؤكدا ً لفعله ،وقد ماثلها سيبويه بقوله
النحويينإلى َ
تعالى :ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ (الروم ،)6 :و ﭽ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ
ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ
ﭥ ﭦ ﭧ
(النمل ،)88:و ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
()67
(النساء ،)24:وقد وافقه الزمخشري قائالً((:والقول ما قالت حذام))  ،وحدد أبو حيان
العامل فيها بأَحد ثالثة :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ (البقرة ،)136:أو ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ
(البقرة ،)136:أو ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ضل ((آمنَّا باهلل))( ،)68وذهب آخرون إلى القول بأنَّه بدل من
ﮙ ﭼ (البقرة )137:وفَ َّ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (البقرة ،)135:ذهب
ﭜﭝ ﭞ ﭟ
((ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
الفراء واأل َخفش والزجاج والنَّحاس وآخرون غيرهم ،وقد احت َّج الزجاج بأ َّنَ
إلى هذا َّ
ص ْب َغ اليهود والنصارى أبناءهم دليل على أنَّ َها بدل من (ملة)َ ،و َر َّد هذا أبو حيان محتجا ً
ِ
()69
بطول الفصل بين البدل والمبدل منه ،وذهب قوم منهم الكسائي إلى القول باإلغراء
على (اتبعوا أو الزموا) ،وقد ذهب الزمخشري وأبو حيان إلى ر ِ ِّد القول بالبدل
ﮥ ﮦﭼ (البقرة )138 :على
واالغراء؛ أل َّن عطف ﭽ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭨ ﭩ ﮤ
)
70
(
فك النظم ،كما أ َّن طول النظم ال يجيزه  ،وكال األمرين يُ َر ِ ِّ
مانع لذلك ِل َما فيه من ِِّ
ش ُح
نصبه مصدرا ً مؤكداً ،ونظائره كثيرة.
وفي قراءة الرفع ثالثة آراء أولها :هي خبر لمضمر((تلك صبغة اللهـ)) عند
الفراء على(هي) ،وذهب العكبري إلى عدها مبتدأ لمضمر على((صبغة
سيبويه ،وعند َّ
()71
سمين بدالً من(ملة) مرفوعة ،ويرد القول األخير ماقاله أبو
هللا متبعة)) وجعلها ال َّ
حيان في ر ِ ِّد البدل نصباً.
ومن األلفاظ القرآنية التي قرأت بالنصب مصدرا ً (متاع) في قوله تعالى(( :ﭽ ﮖ
ﮩﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮱ ﯓ ﭼ (يونس .)23:فقد قرئ بالوجوه الثالثة النصب مع اإلضافة لعاصم،ونصبه
منونا ً مقطوعا ً عن اإلضافة ابن أبي إسحاق ،ورفعه الباقون ،وقرئ مخفوضا ً(،)72وفي
الفراء والزجاج
الوجوه الثالثة أوجه إعرابية مختلفة ،ففي النصب منها مذاهب :ذهب َّ
وآخرون إلى نصب (متاع) مصدرا ً مؤكدا ً لفعل محذوف هو َمت ِّعوا ،أو لمضمون الجملة
السابقة له(،)73وهو في الحالين مرشح لذلك؛ أل َ َّن البغي في حياتهم هو متاعهم ،ويُ ْ
ظ ِه ُر
هذا جليا ً قراءة الرفع في الحرف.
وذهب الطبري وتبعه أبو حيان واآللوسي إلى نصبه حاالً وقُ ِ ِّد ْ
رت
على( ُمتمتعين)،عاملها االستقرار في الخبر(،)74وهو أمر قائم على التأويل عامالً
ومعموالً ،واأل َول حاظٍ بقبول أوفر؛ أل َّن الداللة تسانده .ولأل َنباري والعكبري توجيه آخر
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م.د .عباس حميد
سلطان
مفاده أ َّن(متاع) ،مفعول به ،وفي حال نصبه مفعوالً به البُ َّد من البحث عن خبر ،لذلك
قدر على(( :طلبكم متاع الحياة الدنيا ضالل))( ،)75فمتاع هنا مفعول به لطلب ،أل َّن بغيهم
هو طلبهم المتعة فيما هم فيه ،والمصدر  -هنا  -في أقوى حاالته إعماالً ،فالمضاف أَقوى
من المنون والمنون أَقوى من المحلى بإل( ،)76وهنا يخلو المجرور من االستقرار لتعلقه
بالخبر ،وقدره بعضهم على يبغون متاع الحياة الدنيا( ،)77وهو أوضح عمالً.وذهب أبو
ج ،وقدره علىزمن متاع الحياة
حيان إلى نصبه ظرفا ً زمانيا ً ِمثْله ِمثْ ُل َم ْق َ
دم الحا ِّ ِ
الدنيا(،)78وعامله االستقرار في الخبر(على أنفسكم) ،وآلخرين قول بنصبه مفعوالً
أل َجله( ،)79وقد قدر العامل فيه بأحد ثالثة :االستقرار المقدر في (عليكم) أو(بغيكم) أو
فعل مضمر( ،)80وهذا التخريج محقق لشروط المفعول أل َجله؛ أل َّن متاعهم مطلوب في
حياتهم .وفي قراءة الرفع وجوه أَربعة بعضها حكم بالتقدير ،وآخر حكم بما في النص
من أواصر لغوية تثبت أَحكاما ً ما ،منها:رفع متاع خبرا ً عن مضمر تقديره :هو ،أو ذلك،
أو رفع متاع خبرا ً عن بغيكم و(على أنفسكم) متعلق به ،أو رفع متاع خبرا ً عن بغيكم بال
إشارة إلى الجار ،أو رفع متاع خبرا ً ثانيا ً بعد الخبر والجار والمجرور خبرا ً أوالً(.)81
ولع َّل أَفضلها حكما ً الثاني ،وذلك لبعده عن التأويل أو االهمال أو التعسف ،فهو
تخريج واضح َب ِِّي ٌن.
أ َّما مقروء الخفض ففيه قوالن هما:
األول :خفضه نعتا ً ألنفسكم على ،ذوات ،أو متمتعات.
الثاني :خفضه بدالً من الكاف والميم ،وهو ضعيف إلمكانه صفة؛ وأل َ َّن البدل من
المضمر المخاطب قليل ومتكلف(.)82

المبحث الثالث
المفعول ألَجله

المفعول ألجله  :هو ((المصدر القلبي ،الفضلة ،المعلل لحدث شاركه ،وقتا ً
وفاعالً))(.)83
وهو علِّة اإلقدام على الفعل ،المشارك لعامله في الوقت والفاعل ،نحو ُ ( :ج ْد
شكراً) ،ف ُ
شكرا ً :مصدر ،وهو مفهم للتعليل ،ألن المعنى ُ :جد ألجل الشكر ،ومشارك
لعامله ،وهو ( ُجد) في الوقت ،ألن زمن الشكر هو زمن الجود ،وفي الفاعل ،ألن فاعل
الجود هو المخاطب ،وهو فاعل الشكر(.)84
((والمراد بالمصدر القلبي  :ما كان مصدرا ً لفعل من األفعال التي منشؤها الحواس
الباطنة  :كالتعظيم ،واإلجالل ،والتحقير ،والخشية ،والخوف ،والجرأة… ويقابل أفعال
الجوارح ،أي  :الحواس الظاهرة وما يتصل بها ،كالقراءة والكتابة ،والقعود ،والقيام،
والوقوف…))(.)85
وقد أشار سيبويه (ت  180هـ) إلى المفعول الجله بقوله(( :هذا باب ما ينتصب
من المصادر ،ألنه عذر لوقوع األمر ،فانتصب ألنه موقوع له ،وألنه تفسير لما قبله ِ :ل َم
كان؟))(.)86
وقد أطلق النحاة تسميات أخرى على المفعول ألجله ،وهي المفعول له،
والمفعول من أجله ،وهي تسميات مترادفة يراد بها المفعول ألجله(.)87
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أثر القراءات القرآنية في تعدد األوجه
األعرابية
وحكم المفعول ألجله هو النصب ،كما أشار إلى ذلك سيبويه ،إذ قال (( :فهذا كله
ينتصب ألنه مفعول لهـ))( .)88وسماه الفراء ت (207هـ)( ،تفسيراً) في بعض مواطن
من كتابه(.)89
وهناك أحكام وشروط أخرى للمفعول ألجله ،فصلتها كتب النحو( ،)90فتراجع
في مظانها.
ُ
ومن األلفاظ التي قرئت وأعربت على وجوه منها ِم َّما في ورد قوله تعالى :ﭽﭑ
ى ورحمةً)) ،قد قُ ِرئا
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ (األعراف )52:فلفظ ((هد ً
بالوجوه الثالثة نصبا ً على رسم المصحف ،وجرا ً ورفعا ً( ،)91وقد اختلف فيهما النحويون
على مذاهب ،في النصب أعالها ما هو محقق لشروط المفعول ألجله الخمسة ،لذلك فهو
مصدر مخالف لعامله وقابل التعليل بالالم وم َح ِقِّ ٌق للسلبية في الفعل ومشارك لعامله في
الوقت والفاعل ،ولذلك ذهب العكبري والسَّمين إلى إعرابه كذلك ،مقدرين إيِّاه على
صلناه ألَجل الهداية و الرحمة ،وهو متفق مع األحكام السابقة كل االتفاق ،وال تستطيع
فَ َّ
()92
أن تستثني منه شرطا ً واحدا ً من الشروط السابقة  ،وهما في هذا مخالفان لسابقين لهما
فالفراء يجعله أوالً
الفراء والزجاج،
َّ
زمناَ ،وقدَّمناهما لرجوح حكمهما ،فقد خالفا في هذا َّ
مفعوالً مطلقا ً محموالً على فعله( ،)93وهو في هذا محتاج إلى تكلف عامل ناصب من
ع َّما في التحرير،
جنس الفعل على نهدي هديا ً ونرحم رحمة ،وفي هذا التقدير خروج َ
وال يقر على هذا ،وهو ما يوحي بعدم ركونه إلى هذا فيذهب مذهبا ً آخر ،مفاده َّ
أن (هدى
ورحمة) حاالن – قطعان على اصطالحه – من الهاء في(فصلناهـ) ،العائدة إلى الكتاب،
ويتبعه الزجاج مقدرا ً الحال على :فصلناه هاديا ً وذا رحمة( ،)94وهما – معا ً – في هذا
الجئان إلى أخذ اللفظين تأويالً من رحمة إلى ذي رحمة ومن هدى إلى قولهما "هاديا"
وفي األخذ بالقول األول خالص من هذا كله ،وينظر السَّمين في قولهما محددا ً صاحب
الحال بأحد أمرين هما:
األول :الضمير المفعول في (فصلناه).
()95
الثاني( :بكتاب) لتخصيصه بالوصف .
َ
وقد أَبعد في الثاني ألنَّه ذهب متخليا ً عن أعراف المعارف مع اتصاله المباشر بـ (هدى
ورحمة) قربا ً وجوراً ،إلى ما هو قريب من المعرفة بواسطة وليس بمعرفة أصالً ،ونرى
الفراء فيصالً في هذا.
اعتماد رأي َّ
والفراء ،وينسب إليهما
أ َّما في قراءة الخفض فهما نعتان لكتاب عند الكسائي
َّ
()96
قول آخر مخالف لهذا القول ،وهو أنَّهما يقوالن بالبدل فيهما من (علم) ،وهذا القول
َّ
معان متقاربة
منهن
هو القول األَرجح ألنَّهما مصدران ،وعلم مصدر كذلك ،وفي كل
ٍ
فالبدل يصلح فيهما .غير َّ
نص على النعت قائالً:
الفراء الذي َّ
أن هذا الحكم ليس في كتاب َّ
ً
ولو خفضته على االتباع للكتاب لكان صوابا ،كما قال تعالى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ
()99
(األنعام ،)97(،)155 ، 92:فجعله رفعا ً باتباعه للكتاب( ،)98ويقصد باإلتباع النعت ،
ولم يرد عنده قول بالبدل( ،)100وليس في المرفوع خالف (.)101
ومن األلفاظ التي جاءت مفعوال له ما ورد في قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ (األعراف ،)164:فقد جاءت لفظة (معذرةً)
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م.د .عباس حميد
سلطان
ص ِ ِّرف ،وقرأها
منصوبة ،قرأها زيد بن علي وعاصم وعيسى بن عمر وطلحة بن ُم َ
الباقون بالرفع( ،)102وفي كال القراءتين وجوها ً إعرابية مختلفة ذكرها العلماء ،ففي
والفراء ،والزمخشري ،والعكبري ،إلى ع ِ ِّد
قراءة النصب ذهب سيبويه ،والكسائي،
َّ
(معذرةً) مفعوالً ألجله ،ومعظم تقديراتهم يجمعها معنى)) :وعظناه ألجل المعذرة))
وم َّما يبين صحة انتصابها مفعوالً له ما في النص القراني ،فالتساؤل بـ(( ِل َم)) عن
(ِ ،)103
ب يهيئ اإلجابة عنه ألجل بيان السبب في ذلك فجاء المفعول ألجله (معذرةً)،
سبَّ ِ
ال ُم َ
وللكسائي قو ٌل آخر مع ك ٍِّل من األخفش ،والزجاج ،ومكي ،والزمخشري ،مفاده أن
(معذرةً) منصوبة على المصدرية على تقدير((نعتذر معذرة)) ،وهو ليس في قوة األول
وظهوره ،فالنص ال يتطلبه وإن صرح به النحويون( ،)104وذهب السمين الحلبي إلى
نصبها مقول قول؛ َّ
ألن المعذرة تتضمن كالما ً كقولك :قُلتُ خطبة(،)105وهو قول قائم
على التأويل ،وما قبله أولى منه حكما ً وقربا ً من الروابط النحوية ،وعدم التأويل أولى من
التأويل.
أ َّما في قراءة الرفع فالنحويون متفقون على إضمار المبتدأ ،وهم مختلفون في
تقديراتهم له وللجملة من وجهين ،هما:
األول  :المبتدأ على :موعظتنا أو هي ،أو هذه ،أو قولنا ،وهي على التوالي لسيبويه،
والفراء ،وأبي عبيدة ،والفخر الرازي ،وتبعهم آخرون.
الثاني :سيطر ِة فكرة سبب الوعظ على تقدير الجملة عندهم ،فذهب سيبويه إلى نفي اللوم
اعتذاراً ،فق َّد األمر على :موعظتنا معذرةً ،استبعادا ً لفكرة السبب مفعوالً ألجله ،وتبعه
آخرون ،ونسب إلى سيبويه تقدير آخر محكوم بذلك ،هو :موعظتنا إياهم معذرةً ،وتبعه
األخفش والزجاج ،وألبي حيان تقديران في هذا ،األول هو :موعظتنا إقامة عذرا ً إلى
هللا ،والثاني بإضافة إقامة إلى عذر( ،)106فكأنَّما لمس تعليالً في هذه التقديرات ،وقد لمس
إخبار والتعليل
التفريق بين اإلخبار والتعليل عند سيبويه النحاس ،فعدم التعليل
ٌ
نصب( ،)107وقال النحاس((:وهذه من دقائق سيبويه ـ رحمه هللا ـ ولطائفه التي ال يلحق
فيها)) ( ،)108وهو أخذ بالمعنى بيانا ً لألساس الذي تبنى عليه األحكام النحوية.

المبحث الرابع
المفعول فيه

وهو المسمى (ظرفاً) ،والظرف في اللغة هو (الوعاء)(.)109
ضمن -من اسم وقت أو مكان -معنى (في) ،بإطراد واقع
واصطالحا ً هو ((:ما ُ
فيه مذكور ،أو مقدر ناصب لهـ))( ،)110ويكون مبهما ً ومختصا ً في القسمين ،ويكون
متصرفا ً وغير متصرف ،ويكون معرفه وكذلك نكرة،وممتنعا ً من الصرف
ومصروفا ً(.)111
وحكم المفعول فيه هو النصب ،والناصب له ما وقع فيه ،وهو المصدر،
يوم الجمعة ،عند األمير)) ،أو الفعل ،نحو((:ضربت
نحو((:عجبت من ضربك زيداًَ ،
زيداً ،يوم الجمعة ،أمام األمير)) ،أو الوصف ،نحو((:أنا ضاربٌ زيداً ،اليوم
عندك))(.)112
والظرف تسمية بصرية ،ويقابله عند الكوفيين الصفة أو المحل(.)113
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أثر القراءات القرآنية في تعدد األوجه
األعرابية
ومن الظروف المختلف فيها لفظة((أياماً))التي وردت في قوله تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭦ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ً
ﮖ ﮗ ﭼ (البقرة،)184 ،183:فقد قرئت (أيام) منصوبة برسم المصحف ،وقرأها عبد
هللا بن مسعود مرفوعةً ،ونسبها األنباري إلى ابن خالويه خطأ ً( ،)114وللنحويين في قراءة
الفراء ،قال((:نصبت على أَ َّن كل ما لم تسم
النصب أقوا ٌل كثيرةٌ ،وأول األقوال فيها قول َّ
ً
فاعله إذا كان فيها اسمان أحدهما غير صاحبه رفعت واحدا ونصبت اآلخر ،كما تقول:
اعطي عبد هللا المال ،والتبال أكان المنصوب معرفة أم نكرة ً ،فإ ْن كان اآلخر نعتا ً لألول
وكانا ظاهرين رفعتهما جميعا ً ،فقلت :ضرب عبد هللا الظريف ،رفعته ألنَّه عبد هللا ،وإ ْن
الفراء كثيرا ً من النحويين لقوله هذا ،قال
كان نكرة نَصبتهـ))(،)115وقد تجنَّى على
َّ
سمين
الزجاج :ال يجوز رفع األيام وال المال ،وكذلك لم يجز قوله أبو حيان وال َّ
وغيرهم(،)116وليس فيه ما يستوجب االتساع والحمل على المفعول الثاني لأليام ،فتقدير
صيا ُم أياما ً)) ال لبس فيه وال اضطراب إذا أحتسبنا أياما ً
ب ال ِ ِّ
َّ
الفراء واضح جليُ (( :كتِ َ
)
117
(
َ
س َّم فاعله على قول الكوفيين ،ونرى أنَّه أولى األقوال باألخذ ،وحققه
مفعوالً ِل َما لم يُ َ
صيا ُم ،أيِّاما ً ألنَّك شغلت الفعل
ب ال ِ ِّ
األخفش ممثالً له بقوله ((:ثم قال" أياماً ،أيُ :كتِ َ
بالصيام ،حتى صار هو يقوم مقام الفاعل ،وصارت األيام كأنَّك قد ذكرت من فعل
بها))( ،)118والغريب أَ َّن قول األخفش أ ُهمل على وضوحه ،وذهب آخرون وتبعهم
الزجاج والنحاس ومكي والزمخشري واألنباري إلى نصب األيام بالصيام ،محتسبين
َّ
وخطأهم بعض النحويين ،فثعلب يخطئ قائليه في زمنه ،وذلك
األيام ظرفا ً زمانياً،
سمين،
للفصل بأجنبي بين العامل ومعموله ،وإليه ذهب الفارسي والعكبري وأبو حيان وال َّ
غير أَ َّن الظروف – عند السابقين -تعمل فيها المعاني فال ضير في النصب ،وذهب
الفارسي إلى نصبه اتساعا ً مفعوالً به ،وورد َّ
أن آخرين يقولون بنصبه على(صيام أياما ً)
()119
لحكمه بعدم استقامته لشبهه بحذف بعض االسم  ،وذهب مكي وآخرون إلى جعل(كما
ب) نعتا ً لمصدر محذوف تقديره (صوماً) ،أو جعل نعتا ً للصيام على ( ُمشتبهاً) ليجيز
ُكتِ َ
()120
 ،وذلك لعدم وجود الفصل بأجنبي – هنا –
نصب (أياما ً) ظرفا ً أو مفعوالً به سعة
كأن تكون الكاف وما في صلتها مفعوالً به للصيام ،وذهب الزجاج إلى نصب أيَّام
ور َّدهما أبو حيان؛ أل َ َّن الكتابة ليست واقعة في األيام بل هي واقعة فيما يقع في
بـ(كتب)َ ،
األيام ،ومثله بقوله((:سرني والدتك يوم الجمعة)) ،فالسرور بالوالدة الباليوم ،وهذا ما
الفراء إلى جعل (أياماً) ،مفعوالً ثانيا ً(،)121وليس كذلك،
دعا الزجاج إلى االنحراف بقول َّ
الفراء مصيبا ً
فحقيقة الزمن هيُ ((:كتب الصيا ُم في أيام معدودة)) ،وبهذا يكون قول َّ
ُم ْفترى عليه ،ويذهب أبو حيان إلى األخذ برأي الزجاج واألنباري والعكبري بالنصب
على ((صوموا أياما ً))( ،)122وهو أمر يغنيه التحرير في التعبير عن التقدير.
أ َّما الرفع فمختلف على تقديرين عند أَبي البقاء ،فأيام خبر لمضمر محذوف تقديره
(هي) ،واآلخر جعلها بدالً من الصيام مرفوعا ً على حذف مضاف قام المضاف اليه
يام( ،)123وهو مستجيد األخير ،وحذف المضاف كثير واسع في
ص ْو ُم أ ٍ
مقامه ،أيَ :
العربية( ،)124وهذا سائر في طريقه.
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م.د .عباس حميد
سلطان
ومن الظروف التي اختلفت فيها قراءة ونحواً(يوم) في قوله تعالى :ﭽ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ (غافر ،)16 ، 15:و ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ
(الذاريات )13 ،12:و ﭽ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (االنفطار ، )19:قرئ
(يو ٌم) الثاني في اآليات منصوبا ً ومرفوعا ً ،وانفراد المطففون بزيادة خفضه( ،)125وفي
القراءات أوجه أعرابية مختلفة ،ففي مقروء النصب ذهب سيبويه إلى حمل نظائر هذه
على معنى (إذ) بناء ،وتبعه البصريون في هذا وتبعه أَعالم كبار من الكوفيين فهذا
الكسائي ال يجيز النصب مطلقا ً في نظائر هذه ،فيرى أ َّن ما في سورة االنفطار تذهب فيه
العرب مذهبا ً ايثاريا ً فالرفع مع اإلضافة إلى المضارع والفتح مع الماضي ،وهو قول
البصريين الذين يمنعون البناء في الظروف معه نصبا ً ،ويرى العرب مؤثرة النصب مع
الفراء في الذاريات مجيزا ً النصب مع اإلضافة إلى
الماضي وهو جواز بصري ،ويخالفه َّ
ماض ومضارع ،ويجعله نصبا ً مع اإلضافة إلى المضارع في المطففين ،ألنَّه غير
كل
ٍ
محض ،ويسلك مسلك سيبويه في بناء الظرف مضافا ً إلى جملة على الفتح بمعنى (إذ)
َّ
وخطأه النحاس؛ ألنَّه يرفع مع
ويحدده باإلضافة إلى شيئين اسم له فعل أو فعل يفعل
الفراء
المضارع ،ومذهب األ َخفش كذلك على مسلك سيبويه في الحمل على (إذ) ومسلك َّ
في الحمل على اإلضافة إلى ُمضي غير متمحض لإلضافة ،وتخريج القضية فيما بعد
ماض ،والكوفيون أصحاب
قضية خالفية ،البصريون يجيزون البناء مع اإلضافة إلى
ٍ
إطالق عام ،وقد جرى عند معظم النحاة البناء في اآليات األربع ،وذهب بعضهم
كالعكبري وأبي حيان والسمين إلى إعرابها ظرفا ً غير مبني وحركته حركة
إعراب( ،)126وما دمنا في معرض البناء فسنورد رأيا غريبا ً للعكبري هو قوله((:يقرأ
شبَّهُ بعوض وهو
بضم الميم ،يجوز أ ْن يكون مبنيا ً على الضم إلضافته إلى الجملة ،ويُ َ
الدهر ،ويجوز أ ْن يكون معربا ً))(،)127وهذا غريب ألنَّه مناقض لنظائرها من الظروف
كقبل وبعد مضافين معربين منكرين مبنيين ضماً ،كما أ َّن اإلعراب أصل في األ َسماء
فرع في األ َفعال لقبولها – في حاالت البناء ( .)128وحكمه بما اليتفق مع هذا .وذهب
الفراء وآخرون إلى حكم يوم فيهن عدا االنفطار ،بدالً ِم َّما قبله ،مرفوعا ً كان أو منصوبا ً؛
َّ
ً
الفراء – مبني هنا ،ورآه الفارسي في االنفطار مبنيا على أكثر
ألنَّه – كما يراه
َّ
()130
 ،وذهب بعضهم إلى نصبها بمضمر
أ ُصوله( ،)129وهي ليست حجة عند أَبي حيان
مفسر منتزع من سياق النَّص ،على اذكر ،أو يجازون ،أو يدانون ،أو يبعثون( ،)131وهي
ممكنة غير أَ َّن مافي التحرير يغني عن التقدير.
سمين قول يجعالن فيه النصب حكاية واستهواء في حرف
وأل َبي حيان تابعا ً له ال َّ
()133
الذاريات( ،)132والحكاية اطرادها بعد القول ،وتكون مع االستفهام بمن وأي  ،وليس
هذا منها ،أ َّما االستهواء فلم يعرف بابا ً نحويا ً والمسلكا ً لهجيا ً معيناً ،وفي رفع حرف
االنفطار حكم بالبدل من يوم الدين عند النحاس ،وجعله الزمخشري خبرا ً لمضمر(،)134
واأل َول أَولى وليس في خفض حرف المطففين شيء يذكر(.)135

المبحث الخامس
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المفعول معه

المفعول معه  :هو((االسم الفضلة التالي واوا ً أُريد بها التنصيص على المعية،
مسبوقة بفعل ،أو ما فيه حروفه ومعناهـ))( ،)136وذهب أبو حيان إلى َّ
أن الجمهور قد
حمله على معنى العطف ومعنى المفعول به( ،)137وهما قياسيان.
وقد وقع الخالف بين النحويين في العامل في المفعول معه فـ ((ذهب الكوفيون
إلى َّ
أن المفعول معه منصوب على الخالف ،وذلك نحو قولهم (:استوى الماء والخشبة)،
و(جاء البرد والطيالسة) ،وذهب البصريون إلى أنَّه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط
الواو .وذهب أبو إسحاق الزجاج من البصريين إلى أنَّه منصوب بتقدير عامل ،والتقدير:
س الخشبة ،وما أشبه ذلك؛ َّ
ألن الفعل ال يعمل في المفعول وبينهما الواو .وذهب أبو
والبَ َ
الحسن األخفش ،إلى َّ
أن ما بعد الواو ينتصب بانتصاب (مع) في نحو (جئت
معه)))(.)138
وقد حدد ذلك ابن بابشاذ َّ
بأن أَصله "مع" حذفت وأُقيم الواو مقامها ،ونُ ِق َل إعراب
الجر إلى النصب( ،)139وشرطه صحة شراكة الثاني مع األول في الفعل؛ ِّ
ألن الواو
عاطفة(،)140وقد رأى ابن عقيل َّ
أن انعكاس معاني الواو تحدده قوة الداللة ،فقوة التشريك
عطف ،وضعفه مصاحبة(،)141وقد أجاز الفارسي(هذا زيد وعمراً) ،كما أجاز
ي؛ كل رجل وضيعته ,وهو ممتنع عند الجمهور(.)142
ال َّ
ص ْي َمر ُّ
()143
قواعد وأحكام أخرى تتعلق بالمفعول معه ،تراجع
وقد فصلت كتب النحو
في مظانها.
وم َّما يُحْ َم ُل على المفعول معه وعلى توجيهات أخرى لفظة (الطير) في قوله
ِ
تعالى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (سبأ ،)10:فالنصب فيه
منسوب إلى الجمهور ،ورفعه أبو عمرو ويعقوب وآخرون ،وتروى عن عاصم(،)144
وفي قراءته خالف؛ ففي نصبه أربعة وجوه نأخذها موضوعا ً ال زمناً ،فأعالها تخريجا ً
ما ذهب إليه الزجاج في عده نصب (الطير) على المفعول معه ،وله اتساع في هذا الباب
يحكم فيه على ((قمت وزيدا ً)) بالمفعول معه نصباً ،وهو ممكن في عطفه رفعا ً على
القول الكوفي ،وقد عرض أبو حيان أقوال الزجاج فَردَّها محتجا ً بأمرين ،هما:
األول :الفعل ال يتطلب َّإال مفعوالً معه واحداً.
الثاني :اتصال الفعل بأكثر من مفعول محمله عطف أو بدل.
أن خالفهم في اقتضاء حالين يستوجب مجيئه هنا مفعوالً
وقد ر َّده السمين مبينا ً َّ
معه( ،)145وليس هذا كافياً ،بل َّ
إن تعدد المعموالت في العربية كثير ،فاالبتداء يتعدد
والخبر يتعدد ،والنعوت تتعدد.
وهناك من ينصبه على إضمار فعل تقديره :وسخرنا ،وذلك ما رواه أبو عبيدة
ﭼ ( ،األنبياء،81:
عن أَبي عمرو ،آخذا ً الداللة الفعلية من قوله تعالى :ﭽﯥ ﯦ
وسبأ ،)12:أي :وسخرنا له الريح( ،)146وهو أمر يوحي به النص في اآلية ،وهنالك
محامل أُخرى غيره أَيسر من التأويل واإلضمار.
َ
والحارث ،لَ َّما لم
وأ َّما عيسى بن عمر فكان((يقول:هو على النداء ،كما تقول :يا زي ُد
ُ
جار في هذا مجرى البصريين الناصبين ؛أل َ َّن ك َّل منادى
يمكنه ويا
الحارث))( ،)147وهو ٍ
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م.د .عباس حميد
سلطان
يِ،
عندهم في موضع نصب ،ويقرن بعيسى في هذه ونظائرها أبو عمرو ويونس وال َجرم ِّ
غير أَ َّن أبا عمرو –كما َم ِّر -يخالفه في اآلية فيضمر فعالً ناصباً ،قائالً(( :لو كان على
النداء لكان رفعا ً))(,)148وخالف االثنين الخليل وسيبويه والمازني في اعتماد الرفع،
ُ
والحارث ،وحجة الفريقين في األمر التعريف بأل ،مع
ونظروا لها بقولهم :يا زي ُد
االختالف في التأويل ،فعيسى بن عمر وتابعوه حاكمون بالرد إلى األصل تعريفا ً،
ُ
حارث" لعدم اجتماع أل مع (ياء) النداء.
والخليل وأصحابه على "يا
ويراه بعضهم على المشيئة نصبا ً ورفعاً ،كقول الشاعر:
فقد جاوزتما َخ َم َر ال َّ
أال يا زي ُد وال َّ
طريق
ض َّحاكَ سيرا
والواقع اللغوي لهذا عند العرب رفع في كثرته ،وقَ َّل فيه النصب ْ
وإن كان عودة ً إلى
األصل ،وحكم الخليل في مثله الرفع؛ ألنَّه محمول على تكرار العامل فكأنه(يا حارث)
ٌ
حسن ،غير أنَّه يختار النصب أَخذا ً بقراءة الجمهور،
المبرد أَ َّن كال منهما
بال (ال) ويرى
َّ
()149
والقراءتان كلتاهما حجة في الوجهين،
وحكمه في البدل والنسق خيار بين الوجهين
وفي واقع العربية ما ينصر ُك ًال من الفريقين.
أ َّما القول األخير فهو للكسائي ويُخ ِ َِّر ُج نصبها بالعطف على (فضالً) في قوله تعالى:
ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ (سبأ ،)10:وألَنِّه عطفه على معنى فال بُ َّد له من المناسبة بين
المعطوف والمعطوف عليه ،فاجتبى معنى من مضمون اآلية هو التسبيح ،وجعله مضافا ً
محذوفا ً قام مقامه المضاف إليه ،وقد قَدَّره على "وتسبيح الطير" ،وقد أجازه
()150
َى عنهما ،هما:
الزمخشري
 ،وفيه تكلف،وفي غيرهما ِغن ً
األول :تكلف األَخذ بالمعنى لعطف مصدر على مصدر.
الثاني :تكلف حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.
هذا ..مع َّ
أن هنالك فصالً بجملتين بين طرفي العطف ،وإجازة الزمخشري له
()151
ألنَّه ِم َّمن يجيزون العطف بأكثر من جملة .
ع ُّدهُ الطير معطوفة
الفراء ،وهماِّ :
أ ِّما قراءة الرفع ففيها ثالثة وجوه ،وجهان قال بهما َّ
()152
على لفظ الجبال ،قال(( :وقد يجوز رفعه على ْ
أن يتبع ما قبلهـ)) ،وهو في هذه
الحالة معطوف عطف لفظ على الجبال ،وقد تبعه الطبري ،وأبو القاسم
الزجاجي(ت337هـ) ،والنحاس ،وغيرهم( ،)153والحمل على اللفظ وجه من وجوه
خر َجهُ عيسى وآخرون بالنصب على الموقعَ ،وعدَّها
اإلعراب(،)154وهذا خالف ما َّ
الخليل وجهين ،الرفع قياس والنصب ردا ً إلى األصل ،ولكن لغة الرفع أكثر(،)155وهي
الفراء.
متفقة مع تخريج َّ
()156
ُ
َ
ْ
ِّ
ت والطير)) ،
وللفراء تخريج آخر مفاده أنه((:ال يجوز رفعه على :أوبِِّي أن ِ
َّ
َ
ِّ
والعطف على الضمير المرفوع جائز؛ ألنه قد حسنه الفصل بالظرف لذلك صار العطف
سائغا ً مقبوالً ،والبصريون والكوفيون متفقون في أمثال هذا ،مختلفون فيما لم يؤكد أو
الفراء
يفصل عن متبوعه ،البصريون يمنعون والكوفيون يجيزون مطلقا ً(،)157وقد تبع َّ
في هذا الزجاج والنحاس ومكي وابن بَ ْرهَان وآخرون(.)158
أ ِّما الزجاج فله تخريج يختلف فيه مع سابقيه ،قال :ويجوز ْ
أن يكون مرفوعا ً على
البدل ،المعنى :يا جبال ويا أيها الطير أُوبِِّي معه( ،)159وهو قد تكلف أمرين هما-:
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األول :التقدير عنده تقديران أحدهما بمؤَّول.
ي (.)160
الثاني :حكمه بالبدل وصوابه نعت أل ِّ
وربَّ َما يكون ذهابه إلى البدل ِل َما في اللفظين من الجمود ،فالجوامد أكثر إبداالً
ُ
من المشتقات...
وذهب العكبري مذهبا ً آخر ،فقد حمل رفع الطير على االبتداء وقَدَّر له خبرا ً
على (كذلك) ووافقه أبو حيان والسمين مقدرين الخبر على (تؤوب)( ،)161ويرده أمران
هما-:
ي.
األول :السياق سياق نداء واأل ُ
سلوب إنشائ ِّ
()162
الثاني :عدم مراعاة التناسب بين المتعاطفين .
ومن األلفاظ التي غلب على تخريجها النصب مفعوال معه لفظة ((شركاؤكم)) في قوله
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭜ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ (يونس ،)71:فقد قرأه عامة
القراء بالنصب ،وقرأه الحسن ويعقوب وآخرون بالرفع ،وقرأه أخرون بالجر( ،)163وقد
اختلف النحويون في تخريج القراءات الثالث ،ففي قراءة النصب تخريجات ثالثة:
األولى :أن تحمل على المفعول معه ،وقد حدده سيبويه بظهور الفعل وانتصاب االسم بعد
واو بمعنى((مع)) مفعوالً معه( ،)164وحكمه جمهور النحويين بأمرين هما :عدم صحة
العطف على ما قبله ،وقبله جملة ذات فعل أو شبهه(.)165
وقد اختلف النحويون في وقوعه في القران الكريم ،فأنكر بعضهم أقوال القائلين
بوقوعه ،وأثبته آخرون مستندين إلى وروده في ما يأتي من األمثلة:
 .1قوله تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﭼ (التحريم.)6:
()166
.
 .2قوله تعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ (البينة)1:
وفي قياسه خالف ،فقد ذهب األخفش وأبو علي الفارسي إلى قياسه ،وخالفهم آخرون
س ِم َع منه ( ،)167والصحيح جواز القياس عليه لصحة وروده
إذ يرون أنَّه ال يتجاوز ما ُ
وم َّمن ذهبوا إلى ع ِ ِّد
في القران الكريم وكالم العرب فال حاجة إلى التعسف في التأويلِ ،
المبرد ،وتبعه الزجاج ،والنحاس ،وأبو علي الفارسي ،وابن
((شركاؤكم)) مفعوال معه
ِ ِّ
بَ ْرهان العكبري ،والزمخشري ،وآخرون غيرهم ،وماثلوه بالمنصوبين في المثالين
المشهورين )):استوى الماء والخشبة))و((جاء البرد والطيالسة)) ،وذهب أبو حيان إلى
َّ
ألن
تحديد كونه من الفاعل ال من المفعول به ،وذلك على أشهر االستعمالين
لفظة((أجمع)) تأتي للمعاني ،ولفظة((جمع)) تأتي لألعيان ،غير َّ
أن السمين الحلبي قد
ً
المبرد أيضا ً عطفه على سابقه محموال على لفظ مثل
أجازه بال خالف( ،)168وأجاز
ِ ِّ
((وأمر شركائكم)) على مثل قوله تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨﭩ
محذوفا ً على
َ
والمبرد هنا مراع ألمر المعنى في استخدام أجمع للمعاني،
ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ (يوسف،)82:
ِ ِّ
وذهب آخرون إلى عدم االعتداد بهذا فعطفوا بال تقدير مضاف ،وذلك على األمر،
مشهور ،وحدده الزجاج بوصل
لقولهم :أجمعت شركائي ،وهو على قول أبي حيان غير
ٍ
األلف في((أجْ َمعُوا)) ولذلك نصبه أيضا ً على العطف في وجه وفي آخر على معنى
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م.د .عباس حميد
سلطان
((مع)) في حرف الواو( ،)169وهو ال يخرج في قوليه عن أحكام السابقين أخذا ً بما اشتهر
في الفعل وغيره ،وكال األمرين مؤكد لحقيقة النصب مفعوالً معه.
وللكسائي والفراء رأي آخر مفاده أنهما ينصبان الشركاء على أحد تقديرين،
ي
هما(:وأجْ َمعُوا شركا َءكم)و(اد ُ
عوا شركاءكم) ،ويساند حكمهما هذا ما في مصحف أُبَ ِّ
)
170
(
عوا)) ،وقد قرأ به ابن مسعود  ،وقد رد الزجاج هذا القول قائالً(( :وزعم
((واد ُ
أن معناه :فأج َمعُوا أمركم وادعوا شركاءكم ،وهذا غلط َّ
الفراء َّ
ألن الكالم ال فائدة فيه،
ألنَّهم إن كانوا يدعون شركاءهم ِألن يجمعوا أمرهم ،فالمعنى :فاج َمعُوا أمركم مع
شركائكم))( ،)171والزجاج مصيب بما ذكره من وجهين:
األول :جمع األمر مستدع للشركاء وغيرهم بال تقدير.
الثاني :حمله على المفعول معه أولى دالليا.
وأ َّما السَّمين الحلبي فقد ذهب إلى َّ
أن تقدير الكسائي والفراء والقراءة المؤازرة
تقدير مقبول ومناسب لما يطلبه الكالم(َّ ،)172إال َّ
أن ما ذكره السمين ال يتفق مع ما قرأ به
جمهور القراء ،وال مع َّ
أن اإلضمار خالف األصل فاألولى ما ذكره الزجاج(.)173
أ َّما قراءة الرفع ففيها أمران ،األولَّ :
أن الشركاء مبتدأ ،والخبر قدره المهدوي
على((وشركاؤكم ليجمعوا أمرهم)) ،وقدره أبو حيان على ((وشركاؤكم فليجمعوا
أمرهم)) ( ،)174الثاني :القول بالرفع عطفا ً على الضمير المرفوع في ((اجْ َمعُوا)) ،وأول
القائلين به الفراء ،إذ قال ((:كأنَّه أراد :اج َمعُوا أمركم أنتم وشركاؤكم ولست اشتهيه
َّ
وألن المعنى فيه ضعيف)) (.)175
لخالفه للكتاب؛
وفي قراءة الجر قوالن ،أحدهما أخذ بالحذف ،واآلخر أخذ بالعطف ،فمن أخذ
بالحذف قدَّر مضافا ً وتقديره هو :فأج َمعُوا أمركم وأمر شركائكم ،فحذف المضاف وأقيم
المضاف إليه مقامه ،واحتجوا له بقول الشاعر:
()176
أكل امرئ تحسبين امرأ ً
نار توقد بالليل نارا
وكل ٍ
جار على ما ذكره سيبويه من َّ
أن العرب تعمل المضمرات عملها
وهو
ٍ
ً
ً
وربَّ بلدٍ ،وزيدا ،يريدون :عليك زيدا ،والهاللُ،
مظهرات ،كقولهم :وبلدٍ ،يريدونُ :
يريدون :هذا الهال ُل(.)177
وأ َّما القول اآلخر فمحمول على المذهب الكوفي ،وهو القول بخفضه عطفا ً على
الضمير في ((أمركم)) من غير إعادة الجار ،وقد احتج الكوفيون ومن سايرهم بالمسموع
من كتاب هللا في قوله سبحانه وتعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (النساء ،)178()1:وقوله
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭠ
تعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﭼ (البقرة ،)217:وقد اعترض عليهم البصريون
بكون الحرف واالسم شيء واحد فكأنَّك عطفت على الجار ،وعكسوا األمر لنفي حجة
الكوفيين بقولهم في :مررت بك وزيدٍ ،على :مررت بزي ٍد وك ،وحملوا اآليتين على الجر
قسما ً في األولى ،وعطف المسجد على((سبيل))ال على((به)) (،)179و هذه األقوال كلها
تر د قول الكوفيين لحمل ما في اآليات على تخريجات ممكنة بعيدة عن تخريجات
الكوفيين ِم َّما تتماشى مع الصناعة النحوية.
21

مجلة مداد اآلداب

135

العدد الحادي عشر

Published by Arab Journals Platform, 2015

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 11 [2015], Iss. 1, Art. 4

أثر القراءات القرآنية في تعدد األوجه
األعرابية

العدد الحادي عشر

136

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol11/iss1/4

مجلة مداد اآلداب

22

???????? ????????( ????????? ?????? ???? ?? ???????? ???????? ??? ?????:

النتائج
.1

.2

.3

.4

.5
.6

.7
.8

23

م.د .عباس حميد
سلطان

وقد توصل البحث إلى نتائج يمكن أن نذكرها على النحو اآلتي-:
َّ
إن القراءات القرآنية قد حظيت باهتمام المسلمين منذ نهضتهم األولى على عهد
الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان هللا عليهم ،فقد اهتم
المسلمون بهذا العلم؛ ألنَّه يتصل اتصاالً وثيقا ً بالقران الكريم؛ إذ عليه مداره
واعتماده ،فكان كل مسلم حريصا ً على أن يقرأ القران الكريم على ما قرأ به رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهذا أساس علم القراءات.
ً
ً
إن قراءة القران الكريم تحتل مكانة مهمة وموقعا متميزا في الدعوة إلى هللاَّ ،
َّ
فإن
القران بما فيه من عظمة اإلعجاز ،وقوة الحجة ،وما يتركه من أثر في نفوس
سامعيه ،فهو كتاب هللا الذي أنزل إلنقاذ البشرية من الضياع ،فكان من مقتضيات
الدعوة لهذا الدين الجديد تالوة القران على الناس حتى يتبينوا مبادئه وبذلك جاءت
رخصة األحرف السبعة لكي تستطيع كل قبيلة أن تقرأ القران بلهجتها.
َّ
إن كتابة القران الكريم مهمتها هي الحفاظ على القران الكريم من الضياع في عهد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق رضي هللا عنه ،وصدرا ً
من خالفة عثمان رضي هللا عنه ،لكن بعد توحيد المصاحف في عهد عثمان رضي
هللا عنه أصبح كل ما خالف َّ
خط المصحف يُعَ ُّد قراءة ً شاذةً ،فكتابة القران لم تكن سببا ً
يوما ً في إيجاد قراءة جديدة.
َّ
إن تعدد األوجه اإلعرابية في أوجه القراءات أدَّى إلى اتساع المادة النحوية ،فقد
اشتملت القراءات في أوجهها اإلعرابية على خالفات نحوية بين العلماء أفرادا ً أو
مدارس نحوية ،وعلى تناقض بعض األحكام عند ال َعلَ ِم الواحد أو عند المدرسة
المعنية.
تبين من خالل البحث َّ
أن أسباب التعدد في الوجوه اإلعرابية تعود إلى أربعة أمور،
هي :الخروج عن القاعدة ،وطبيعة اللغة ،والمعنى ،واالجتهاد.
لقد ُو ِ ِّجهت القراءات توجيهات كثيرة ,فأزال العلماء الغموض عنها ,ودفعوا اللبس
الواقع عليها ,وبينوا أحسن وجوهها ,وهذا األمر ال يشكل نقصا ً أو ضيرا ً في
القراءات ,فلم ينظر العلماء الذين عملوا بالتوجيه إليها من هذا المنطلق بدافع تغيير
الخطأ إلى الصواب ,بل كان عملهم قائما ً على أساس توضيح المعنى الذي أراده هللا
تبارك وتعالى ,والذي في حقيقته ال خالف فيهَّ ,إال أن إدراك العقول هو الذي يختلف,
واألَفهام غالبا ً ما تكون متفاوتة ,ولهذا فتوجيه القراءات ال يغير خطأ ً إلى صواب,
وإنَّما يجلي الغموض الذي اعترى الصواب .
حين تناولنا آراء النحويين أتضح أنَّها تسهم في األخذ بالوجه أو الرد عليه ،وقد
تتمثل برأي الجمهور ،أو برأي مذهب ،أو برأي نحوي ما.
يعد اإلعراب من الوسائل المهمة التي يركن إليها العلماء في توجيه القراءات ,وإن
معان في غيرها ,تُدخل الوضوح إلى النص بعد غموضه
حركات اإلعراب تدل على
ٍ
فتكسبه سالسة وسهولة في النطق  ,وسرعة في اإلدراك والفهم ,وكال األمرين قد
تُك ِلِّم فيه ,فاألول ينطبق على قول من قال أن الحركات يُتوصل بها إلى النطق
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بالكلمات ,والثاني ينطبق على قول من قال إن الحركات اإلعرابية دالئل على المعاني
.

v
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هوامش البحث:
( )1ينظر :نحو التيسير ،84:ونحو المعاني.43:
()2ينظر :النحو الجديد ،64:ونحو التيسير.84:
()3ينظر :التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى.135:
()4ينظر  :لسان العرب  , 42 /3مادة ( قرأ ).
()5البرهان في علوم القران .318 /1
()6القراءات القرآنية . 55 /
( )7ينظر :منجد المقرئين.3 /
( )8ينظر :اتحاف فضالء البشر .67/1
( )9ينظر :القراءات القرآنية .56/
( )10ينظر :البحث اللغوي عند العرب.16 /
()11لطائف اإلشارات .171/1
( )12ينظر :النشر في القراءات العشر .11/1
()13البرهان في علوم القران .318/1
( )14ينظر :لطائف االشارات .171 /1
( )15ينظر :اتحاف فضالء البشر68/1ـ .69
( )16ينظر :مباحث في علوم القران .108
( )17ينظر :القراءات القرآنية 61 /ـ. 62
( )18ينظر :المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة .47/1
()19النشر في القراءات العشر .15 /1
( )20ينظر :المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة .478/1
( )21ينظر :اتحاف فضالء البشر ( هامش رقم .69 /1 )2
( )22ينظر :القراءات القرآنية د .الفضلي . 59 /
()23ينظر :النشر في القراءات العشر . 9 /1
()24ينظر :لطائف االشارات . 170 /1
( )25القراءات القرآنية د .الفضلي . 59 /
( )26منجد المقرئين . 16 /
( )27ينظر :القراءات القرآنية د  .الفضلي . 59 /
( )28ينظر :منجد المقرئين .16 /
( )29ينظر :البرهان في علوم القران  ،331/1والنشر في القراءات العشر.9/1
( )30ينظر :االبانة عن معاني القراءات  ,39 /وجمال القراء , 241 /1والبرهان في علوم القران
 ,331 /1والنشر في القراءات العشر ,9 /1واالتقان في علوم القران . 75 /1
( )31ينظر :مباحث في علوم القران  ,256 – 255 /واالختالف بين القراءات . 77 – 76 /
( )32ينظر :المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة  86 /1ـ. 92
( )33ينظر :مدرسة الكوفة . 377 /
()34األصول د .تمام حسان . 105 /
( )35ينظر :مدرسة الكوفة 337/ـ.341
()36االقتراح .96/
( )37ينظر :شرح المقدمة المحسبة،300/2 :همع الهوامع ،94/3شرح الحدود النحوية- 105 :
.108
( )38ينظر :شرح التصريح ،323/1 :همع الهوامع ،8/3 :المشكاة.219 :
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( )39ينظر :المشكاة.219 :
( )40المفصل في علم العربية  ،100/1وينظر  :شرح الحدود النحوية .97/
()41ينظر :الجامع الصغير.88 :
()42ينظر :شرح عيون اإلعراب.126 :
( )43ينظر :اإلنصاف في مسائل الخالف م ( ،82/1 )11وأسرار العربية  ،85/والغرة المخفية في
شرح الدرة األلفية .35/1
( )44ينظر  :اإلنصاف في مسائل الخالف م ( ،82/1 )11وأسرار العربية  ،85/وشرح الرضي
على الكافية .335/1
( )45ينظر  :اإلنصاف في مسائل الخالف م ( ،82/1 )11وهمع الهوامع .5/2
( )46ينظر  :اإلنصاف في مسائل الخالف م ( ،82/1 )11وشرح الرضي على الكافية ،335/1
وهمع الهوامع .6/2
( )47ينظر :شرح عيون األعراب.127 :
( )48ينظر :المفصل ،51 /1 :والغرة المخفية في شرح الدرة األلفية ،235/1 :وهمع الهوامع .9/3 :
()49ينظر :الكشاف ،271/4 :والجامع ألحكام القران للقرطبي ،129/16:والدر المصون.617/9 :
( )50ينظر :الدر المصون.9/617 :
()51ينظر :التبيان للعكبري ،1144/2 :والتفسير الكبير للرازي ،240/27 :والبحر المحيط.33/8 :
()52ينظر:معاني القرانللفراء ،39/3 :ومعاني القران وإعرابهللزجاج.323/4 :
()53ينظر :معاني القران لألخفش ،475 /2:ومعاني القران وإعرابه الزجاج ،424/4:والكشاف:
 ،271/4والدر المصون.616/9 :
( )54ينظر :المقتضب ،221-216/3 :والبحر المحيط ،33 /8 :والدر المصون.617/9 :
( )55ينظر :التبيان للعكبري  ،1144/2 :والدر المصون.616/9 :
()56ينظر :السبعة ،700:والعنوان ،414:والكافي.207:
()57ينظر :الكتاب  ،70/2ومعاني القران للفراء ،298/3ومعاني القران لألخفش ،745/2وإعراب
ثالثين سورة ،225:والكشف ،390/2والتبيان للعكبري.296/2
()58ينظر :معاني القران للفراء ،298/3ومعاني القران لألخفش  ،745/2وجامع البيان
للطبري ،412/30ومعاني القران وإعرابه للزجاج .289/5
()59ينظر :جامع البيان للطبري.413/30
()60ينظر :الكشف ،390/2والكشاف ،297/4والتبيان للعكبري ،296/2وتفسير النسفي.735/3
( )61شرح الحدود النحوية .105/
( )62ينظر  :شرح الرضي على الكافية  ،294/1وشرح األشموني ،160/2 ،وهمع الهوامع .94/2
( )63شرح ابن عقيل .169/2
( )64ينظر :أوضح المسالك ،208/2 :وشرح ابن عقيل..169/2:
()65ينظر :شرح عيون اإلعراب ،173 :وأوضح المسالك.213/2 :
()66ينظر :إعراب القراءات الشواذ ،211/1 :والبحر المحيط .584/1 :
( )67ينظر :الكشاف.196/1 :
( )68ينظر :الكتاب ،191/1 :والكشاف ،388/3 ،196/1 :والبحر المحيط..584/1
( )69ينظر :معاني القرآن للفراء ،1/82 :ومعاني القران لألخفش ،150/1 :ومعاني القران إعرابه
الزجاج ،215/1 :وإعراب القران النحاس ،218/1 :والبحر المحيط.97/4 :
( )70ينظر :الكتاب ،191/1 :ومشكل إعراب القران ،112/1:والكشاف ،126 ،196/1 :والتبيان
للعكبري.122/1 :
()71ينظر :الكتاب ،191/1 :ومعاني القران للفراء ،83/1 :ومعاني القران وإعرابه للزجاج:
 ،215/1وإعراب القراءات الشواذ ،211/1 :والبحر المحيط.584/1 :
()72السبعة  ،325وينظر :التيسير ،121 :واالتحاف.248 :
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( )73ينظر :معاني القرآن للفراء ،461/1 :ومعاني القرآن واعرابه للزجاج ،14/3 :واعراب القرآن
النحاس ،56/2 :مشكل إعراب القران ،342/1 :والتبيان للعكبري.670/2 :
( )74ينظر :جامع البيان الطبري ،45/15 :والبحر المحيط ،143/5 :وروح المعاني.88/9 :
( )75ينظر :البيان في غريب اعراب القرآن لألنباري ،409/1 :والتبيان للعكبري .670/2 :
( )76ينظر :شرح ابن عقيل.94 /2 :
( )77ينظر :البيان في غريب إعراب القران لألنباري ،409/1 :والدر المصون.6/174 :
( )78ينظر :البحر المحيط.143/5 :
( )79ينظر :الدر المصون  ،174/6الغيث ،77 :االتحاف.248 :
( )80ينظر :الدر المصون.174/6 :
()81ينظر :معاني القرآن للفراء ،461/1 :ومعاني القران لألخفش ،343/2 :ومعاني القران واعرابه
للزجاج ،14/3 :واعراب القرآن للنحاس ،55/2:والكشاف ،339/2 :والتبيان للعكبري670/2 :
 ،670/2والبحر المحيط.143/5 :
( )82ينظر :البيان في غريب إعراب القرآن لألنباري ،410/1 :التبيان للعكبري.670/2 :
( )83شرح الحدود النحوية  ،106/وينظر :شرح قطر الندى .247-246/
( )84ينظر  :اإليضاح في شرح المفصل  ،395/1وشرح ابن عقيل .186/2
( )85جامع الدروس العربية .462-461/3
( )86الكتاب .372-367/1
( )87ينظر  :شرح اللمحة البدرية  ،59/2وحاشية الخضري .194/1
( )88الكتاب .369/1
( )89ينظر  :معاني القرآن  ،73 ،17/1ونحو القراء الكوفيين .343/
( )90ينظر  :كشف المشكل في النحو  ،441/1وشرح اللمحة البدرية  ،159/2وشرح األشموني
 ،179/2وهمع الهوامع .130/2
( )91ينظر :إعراب القراءات الشواذ ،544/1 :التبيان للعكبري ،573/1 :والدر المصون-336/5 :
.337
( )92ينظر :إعراب القراءات الشواذ ،544/1 :والدر المصون.336/5 :
( )93ينظر :معاني القران للفراء ،380/1 :إعراب القران للنحاس.651/1 :
( )94ينظر :معاني القران للفراء ،380/1 :ومعاني القران وإعرابه للزجاج ،341/2 :وإعراب
القران للنحاس ،615/1 :ومشكل إعراب القران ،293/1 :والبيان في غريب إعراب القران
لألنباري ،364/1 :والتبيان للعكبري ،573/1 :والدر المصون.336/5 :
( )95ينظر :الدر المصون .336/5 :
لفراء ،280/1 :وإعراب القران للنحاس ،615/1 :وإعراب القراءات
( )96ينظر :معاني القران ل َّ
الشواذ.544/1 :
لفراء.380/1 :
()97معاني القرانل َّ
الفراء.206/2 ،380/1 :
( )98ينظر :معاني القران َّ
( )99ينظر :المصدر نفسه والصفحة نفسها.
( )100ينظر :معاني القران للفراء.380/1 :
( )101ينظر :الدر المصون.337/5 :
()102ينظر :السبعة ،269:والتذكرة  ،427/2والتيسير ،114 :واالتحاف.232 :
()103ينظر :الكتاب  ،161/1ومعاني القران للفراء ،398/1والكشاف  ،171/2والتبيان
للعكبري.600/1
()104ينظر :معاني القران لألخفش ،97/1ومعاني القران وإعرابه للزجاج  ،386/2ومشكل إعراب
القران ،304/1والكشاف .171/2
()105ينظر :الدر المصون .495/5
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()106ينظر :الكتاب  ،161/1ومعاني القران لألخفش ،97/1ومعاني القران وإعرابه للزجاج
 ،385/2والتفسير الكبيرللرازي ،38/15والبحر المحيط ،409/4والدر المصون .495/5
()107ينظر :الكتاب  ،161/1وإعراب القران للنحاس .646/1
()108إعراب القران .646/1
( )109ينظر  :لسان العرب  ،13/6مادة(ظرف).
( )110تسهيل الفوائد  ،91/وينظر  :شرح ابن عقيل  ،191/2وأوضح المسالك  ،194/2وشرح
األشموني .184/2
( )111ينظر :اللمع ،111،112 :والمفصل ،157/1 :وأوضح المسالك.238-237/2 :
( )112ينظر  :شرح ابن عقيل  ،192/2وشرح األشموني .187/2
()113ينظر  :نحو القراء الكوفيين .347/
( )114ينظر :المختصر ،12 :وإعراب القراءات الشواذ.230 :
( )115معاني القرانللفراء.112/1 :
( )116ينظر :معاني القران وإعرابهللزجاج ،252/1 :والبحر المحيط ،38-37/2 :والدر المصون:
.269/2
( )117ينظر :شرح القصائد السبع الطوال.352 :
( )118معاني القران لألخفش ،158/1 :وينظر :اعراب القران للنحاس ،235/1 :وجعله ناصبا ايامه
بالصيام ،والنصب المثبت ينفي قوله.
()119ينظر :حجة الفارسي.1/22 :
( )120ينظر :مشكل إعراب القران ،121-120/1 :والتبيان للعكبري ،149/1 :والبيان في غريب
إعراب القران لألنباري ،142/1 :البحر المحيط.37/2 :
( )121ينظر :معاني القران وإعرابه للزجاج ،252/1 :والتبيان للعكبري ،149/1 :والجامع ألحكام
القران للقرطبي ،276/2 :والبحر المحيط ،38-37/2 :والدر المصون.269/2 :
( )122ينظر :معاني القران وإعرابه الزجاج ،252/1 :والبيان في غريب إعراب القران لألنباري:
 ،142/1والتبيان للعكبري.149/1 :
( )123ينظر :اعراب القراءات الشواذ.230/1 :
( )124ينظر :الخصائص.362/2 :
( )125ينظر :السبعة ،674 :والمختصر ،170 ،133 :وحجة الفارسي ،363/6 :واعراب القراءات
الشواذ.690-689 ،688 ،513/2 :
( )126ينظر :الكتاب ،369،461/1:ومعاني القران للفراء ،245،246 ،83/3 :ومعاني القران
لألخفش ،461،531،532-460/2 :ومعاني القران وإعرابه للزجاج،53،296-52/5 :
واعراب القران النحاس ،647،651-646 ،232-231 ،6/3 :وحجة الفارسي،383/6 :
والكشاف ،397/4 :وإعراب القراءات الشواذ ،694/2 :والبحر المحيط ،429 ،134/8 :والدر
المصون.44-43/10 ،464/9 :
()127إعراب القراءات الشواذ.513/2 :
( )128ينظر :المقتضب ،205/4 :وأوضح المسالك ،38/1 :وشرح ابن عقيل.37/1 :
لفراء ،246/3 :والبحر المحيط ،432 ،134/8 :والدر المصون:
( )129ينظر :معاني القران ل َّ
.43/10 ،464/9
( )130ينظر :البحر المحيط.432 ،134/8 :
()131ينظر :الجامع ألحكام القران للقرطبي ،254/19 :والبحر المحيط ،432 ،429/8 :والدر
المصون .464/9 :
( )132ينظر :البحر المحيط ،134/8 :والدر المصون.10/43:
( )133ينظر :أوضح المسالك.285-280/4 :
( )134ينظر :أعراب القران النحاس ،347-346/3:والكشاف ،717/4 :والبحر المحيط.428/8 :
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( )135ينظر :المختصر ،170 :وإعراب القراءات الشواذ ،290/2 :والبحر المحيط.432/8 :
( )136شرح الحدود النحوية  ،108/وينظر  :شرح شذور الذهب .262/
( )137ينظر :همع الهوامع.236/3 :
( )138اإلنصاف في مسائل الخالف م( ،215/1 )30وينظر  :أسرار العربية  ،182/وشرح اللمحة
البدرية .158-157/2
()139ينظر :شرح المقدمة المحسبة.309/2 :
( )140ينظر :الغرة المخفية في شرح الدرة األلفية.284/1 :
( )141ينظر :أوضح المسالك ،245-243/2 :شرح ابن عقيل.595-594/1 :
( )142ينظر :أوضح المسالك ،249/2 :والجامع الصغير .115 :
( )143ينظر  :كشف المشكل في النحو  ،447/1وشرح المفصل –البن يعيش  ،356/2وشرح
اللمحة البدرية .154/2
( )144ينظر :الكتاب ،305/1 :الكشاف ،571/3 :البحر المحيط ،253/7 :النشر.349/2 :
( )145ينظر :جامع البيان ،66/22 :معاني القران وإعرابه للزجاج ،243/4 :وإعراب القران
النحاس ،658/2 :ومشكل إعراب القران ،278 ،253/2 :والتبيان للعكبري ،923/2 :والبحر
المحيط ،253/7 :والدر المصون ،159/9 :قال الطبري((:وفي نصب الطير ...ما قاله ابن زيد
من ان الطير نوديت كما نوديت الجبال ،فتكون منصوبة من اجل انها معطوفة على مرفوع بما ال
يحسن اعادة رافعة عليه ،فيكون كالمصدر عن جهته)) ،جامع البيان.66/22 :
( )146ينظر :معاني القران للفراء ،355/2 :والكشاف.571/3 :
( )147طبقات النحويين واللغويين الزبيدي.36 :
()148المصدر نفسه والصفحة نفسها.
( )149ينظر :الكتاب ،305/1 :ومعاني القران للفراء ،355/2 :والمقتضب،213-212/4 :
وإعراب القران النحاس ،658/2 :البيان في غريب إعراب القران لألنباري ،275/2 :والدر
المصون.159/9 :
( )150ينظر :إعراب القران النحاس ،658/2 :ومشكل إعراب القران ،583/2 :والكشاف،571/3 :
والبحر المحيط.253/7 :
( )151ينظر :مغني اللبيب.394/2 :
( )152معاني القران للفراء.355/2 :
( )153ينظر :جامع البيان ،66/22 :والجمل في النحو للزجاجي 152:البحر المحيط ،253/7 :الدر
المصون.159/9 :
( )154ينظر :الكتاب ،305 ،304/1 :والمقتضب ،123-121/4 :ومعاني القران للفراء،355/2 :
واالنصاف :م(.185/1)23
( )155ينظر :الكتاب.305/1 :
( )156معاني القران للفراء.355/2 :
( )157ينظر :االنصاف :م(.474/2)66
()158ينظر :معاني القران وإعرابه للزجاج ،243/4 :وإعراب القران النحاس ،658/2 :ومشكل
إعراب القران ،583/2 :والتبيان للعكبري ،923/2 :البحر المحيط.253/7 :
( )159معاني القران وإعرابه للزجاج.243/4 :
( )160ينظر :الكتاب ،306/1 :وشرح ابن عقيل.269-268/2 :
( )161ينظر :التبيان للعكبري ،923/2 :والبحر المحيط  ،253/7 :والدر المصون.160/9 :
()162ينظر :مغني اللبيب ،416/2 :وإعراب الجمل.،281 :
()163ينظر :المختصر ،57:والمحتسب ،434/1والنشر ،286/2واالتحاف.253:
()164ينظر :الكتاب .150/1
()165ينظر :الكتاب ،150/1والبحر المحيط.178/5
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()166ينظر :المشكاة الفتحية229 :ـ.230
()167ينظر :شرح الرضي على الكافية.198/1
()168ينظر :الكامل  ،334/1ومعاني القران وإعرابه للزجاج ،28/3وإعراب القران للنحاس،68/2
والتعليقة،242/4وشرح اللمع ،131/1والكشاف ،359/2والتبيان للعكبري ،681/2والبحر
المحيط ،178/5والدر المصون.241/6
()169ينظر :الكامل  ،334/1ومعاني القران للفراء ،473/1ومعاني القران وإعرابه للزجاج،28/3
وإعراب القران للنحاس ،68/2والكشاف ،359/2والتبيان للعكبري ،681/2والبحر
المحيط ،178/5والدر المصون.241/6
()170ينظر :معاني القران للفراء  ،473/1والمختصر ،59:والمحتسب ،434/1والبحر
المحيط.177/5
()171معاني القران وإعرابه.27/3
()172ينظر :الدر المصون.241/6
()173ينظر :التفسير الكبير للرازي273/26ـ  ،238والدر المصون240/6ـ .241
()174ينظر :الجامع ألحكام القران للقرطبي ،363/8والبحر المحيط.178/5
()175معاني القران.473/1
()176ينظر :المقتضب ،51/2والخصائص ،341/2والبحر المحيط ،178/5والدر المصون.234/6
()177ينظر :الكتاب.54/1
()178قراءة الخفض في ((األرحام)) البن مسعود وآخرين ،ينظر :السبعة ،226:والنشر.247/2
()179ينظر :االنصاف م( 463/2)65ــ  ،471والبحر المحيط ،178/5والدر المصون.243/6

المصادر والمراجع
 -1اإلبانة عن معاني القراءات :ألبي بكر محمد بن أبي طالب القيسي ت(  437هـ) ،تحقيق :محيي
الدين رمضان ,ط ,1دار المأمون للتراث ,دمشق – سوريا  1399،هـ – 1979م .
القراء األربعة عشر المسمى "منتهى األماني والمسرات في علوم
 -2إتحاف فضالء البشر بالقراءات ِّ
القراءات" :للشيخ أحمد بن محمد البنا(ت 1117هـ)،تح :د .شعبان محمد إسماعيل ،عالم الكتب،
بيروت ،ط1407 ،1/هـ1987 /م.
 -3االتقان في علوم القران :لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي ت(911هـ) ,دار ومكتبة الهالل,
بيروت – لبنان.
 -4االختالف بين القراءات :أحمد البيلي ،ط  ,1دار الجيل ،بيروت – لبنان 1408 ،ه – 1988م .
 -5أسرار العربية  :أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري (ت 577هـ) ،تحقيق :
محمد بهجة البيطار ،مطبعة المجمع العلمي العربي ،دمشق – سوريا( ،د.ت).
 -6األصول (دراسة ابيستمولوجية ألصول الفكر اللغوي العربي) :د  .تمام حسان ،دار الثقافة ,المغرب
 1414,ه – 1991م .
 -7إعراب ثالثين سورة من القران الكريم :ألبي عبدهللا الحسين بن أحمد بن خالويه
ت(370هـ)،مطبعة دار الكتب المصرية ،القاهرة1360 ،هـ1941 -م.
 -8إعراب القراءات الشواذ ،ألبي البقاء العكبري(ت616هـ) ،تح :محمد السيد أحمد عزوز ،عالم
الكتب ،بيروت -لبنان ،ط1417 ،1/هـ1996 /م.
 -9إعراب القرآن ،ألبي جعفر أحمد بن اسماعيل النحاس(ت 338هـ) ،تح :د .زهير غازي زاهد،
عالم الكتب ،ط1405 ،2/هـ1985 /م.
 -10االقتراح في علم أصول النحو :لجالل الدين السيوطي ت(911هـ) تحقيق وتعليق :أ  .د حمدي عبد
الفتاح مصطفى خليل ,ط ،3مكتبة اآلداب ,القاهرة – مصر 1428 ,هـ –  2007م.
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اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ،ألبي البركات عبد الرحمن بن
محمد بن أبي سعيد األنباري النحوي (ت 577هـ) ،تح :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة
التجارية ،مصر ،ط1380 ،4هـ1961 /م.
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،البن هشام األنصاري (ت 761هـ) ،تح :عبد المتعال
الصعيدي ،مطبعة محمد علي صبيح وأوالده ،مصر  ،ط1384 ،3هـ1964 /م.
اإليضاح في شرح المفصل  :ألبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي
(ت646هـ) ،تحقيق  :د.موسى بناي العليلي ،مطبعة العاني ،بغداد –العراق1402 ،هـ –1982م.
البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر :د .أحمد مختار عمر ,ط  ,2عالم
الكتب ,القاهرة ــ مصر1396،ه  1979 -م .
البحر المحيط :ألبي حيان األندلسي(ت745هـ) ،داراحياء التراث العربي ،بيروت -لبنان ،ط،2
1411هـ1990/م.
البرهان في علوم القران :لبدر الدين محمد بن عبد هللا الزركشي ت (794هـ) ،تحقيق :محمد أبو
الفضل ابراهيم ,ط  ،2دار المعرفة ،بيروت – لبنان 1391,ه – 1972م .
البيان في غريب إعراب القرآن ،ألبي البركات االنباري(ت577هـ) :تح :د .طه عبد الحميد طه،
مراجعة :مصطفى السقا ،الهيأة المصرية العامة للتأليف والنشر1389 ،هـ1390 -هـ1969 /م-
1970م.
التبيان في إعراب القرآن ،ألبي البقاء العكبري (ت 616هـ) ،تح :األستاذ إبراهيم عطوة عوض،
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ،ط1380 ،1هـ1961 /م.
التراكيب الثابتة في اللغة العربية الفصحى في باب المفاعيل بين النظام اللغوي والذاكرة اللغوية،
د.آمنة صالح الزعبي ،مجلة جامعة دمشق–المجلد – 28العدد األول2012 ،م.
التذكرة في القراءات الثمان :للشيخ أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون ت(399هـ)،
تحقيق :أيمن رشدي سويد ،نشر الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بجدة،ط1991 ،1م.
تسهيل الف وائد وتكميل المقاصد  :أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن مالك الطائي األندلسي
(ت672هـ) ،تحقيق  :محمد كامل بركات ،دار الكاتب العربي ،القاهرة –مصر1387 ،هـ –
1967م.
التعليقة على كتاب سيبويه :ألبي علي الفارسي (ت377هـ)،تحقيق :د .عوض بن حمد القوزي،
ط ،1مطابع الحسني ،الرياض -المملكة العربية السعودية1416 ،هـ.
التفسير الكبير ،لإلمام الفخر الرازي (ت 606هـ) ،نشر مكتب اإلعالم اإلسالمي ،ط1411 ،3هـ.
تفسير النسفي المسمى((مدارك التنزيل وحقائق التأويل)) :لإلمام أبي البركات عبدهللا بن أحمد بن
محمود النسفي ت(701هـ) ،منشورات دار الكتاب العربي ،بيروت ـ لبنان.
تفسير النهر الماد من البحر المحيط ،ألبي حيان األندلسي(ت 745هـ) ،مطبوع على هامش التفسير
الكبير المسمى "البحر المحيط" ألبي حيان األندلسي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت-
لبنان،ط1411 ،2هـ1990 /م.
التيسير في القراءات السبع ،لإلمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني(ت 444هـ) ،عني بتصحيحه:
اوتوبرتزل ،مطبعة الدولة ،استانبول1930 ،م.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف "تفسير الطبري" :ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري
(ت 310هـ) ،تح ،محمود شاكر ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت -لبنان ،ط1421 ،1هـ/
2001م.
الجامع ألحكام القرآن ،ألبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي (ت671هـ) ،دار الكاتب
العربي للطباعة والنشر ،ط ،3عن طبعة دار الكتب المصرية1387 ،هـ1967 /م.
جامع الدروس العربية  :الشيخ مصطفى الغالييني ،دار الحديث ،القاهرة – مصر1426 ،هـ –
2005م.
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الجامع الصغير في النحو  :ألبي محمد جمال الدين بن عبد هللا بن يوسف بن هشام األنصاري
المصري (ت 761هـ) ،تحقيق  :د .احمد محمد الهرميل ،مكتبة الخانجي ،القاهرة – مصر،
1400هـ – 1980م.
جمال القراء وكمال االقراء :لعلم الدين السخاوي علي بن محمد ت(643هـ) ،تحقيق :د .علي
حسين البواب ,مطبعة المدني ,المؤسسة السعودية بمصر ,مكتبة التراث ,مكة المكرمة ,ط ,1
1408ه – 1987م .
الجمل في النحو ،ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاج (ت 340هـ) ،حققه وقدم له :د .علي
توفيق الحمد ،ط ،4مؤسسة الرسالة ،بيروت -لبنان ،دار األمل ،إربد -األردن1408 ،هـ1988 /م.
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل  :للشيخ محمد الخضري (ت1287هـ) ،دار إحياء الكتب
العربية ،القاهرة –مصر( ،د.ت).
الحجة في علل القراءات السبع ،ألبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (ت377هـ)،تح :علي الجندي،
عبد الفتاح شلبي ،1983 ،مطابع الهيئة المصرية العا ِّمة للكتاب.
الحجة في القراءات السبع ،البن خالويه (ت370هـ) ،تح :د .عبد العال سالم مكرم ،دار الشروق،
ط1399 ،3هـ1979 /م.
الخصائص ،ألبي الفتح عثمان بن جني (ت 392هـ) ،تح :محمد علي النجار ،دار الهدى للطباعة
والنشر ،بيروت -قائمة ،لبنان ،ط.2
سمين الحلبي (ت
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،لإلمام أحمد بن يوسف المعروف بال َّ
756هـ) ،تح :الشيخ علي محمد معوض ،والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،ود .جاد مخلوف جاد،
ود .زكريا عبد المجيد النوتي ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،ط1414 ،1هـ1994 /م.
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  :أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود
األلوسي البغدادي (ت1270م)،تحقيق  :محمد حسين العرب ،دار الفكر،بيروت – لبنان1414 ،هـ
–1994م.
السبعة في القراءات ،ألبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد (ت 324هـ) ،تح :د .شوقي ضيف ،دار
المعارف ،مصر ،ط1988 ،3م.
شرح األشموني على ألفية ابن مالك المسمى بـ (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك) :لنور الدين أبي
علي بن محمد الشافعي األشموني (ت926هـ) ،مطبوع ضمن حاشية الصبان،ت حقق :محمود بن
الجمل ،ط ،1مكتبة الصفا ،القاهرة – مصر1423 ،هـ2002 /م.
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،بهاء الدين عبدهللا بن عقيل(ت 769هـ)،تح :محمد محيي الدين
عبدالحميد ،مطبعة السعادة بمصر،ط1384 ،14/هـ1964 /م.
شرح الحدود النحوية ،لعبد هللا بن أحمد بن علي الفاكهي (ت 972هـ)،تح :د .زكي فهمي االلوسي
 ،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل -العراق،د.ت.
شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك ،للشيخ خالد بن عبدهللا األزهري (ت 905هـ)،
مطبعة االستقامة بالقاهرة،ط1374 ،1هـ1954 /م.
الرضي على كافية ابن الحاجب :للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن اإلستراباذي النحوي
شرح َّ
(ت686هـ)،شرح وتحقيق :أ.د .عبد العال سالم مكرم ،ط ،1عالم الكتب،ا لقاهرة -مصر،
1421هـ2000/م.
شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،البن هشام األنصاري (ت 761هـ) ،تح :محمد محيي
الدين عبدالحميد ،نشر دار الكتاب العربي ،بيروت -لبنان.
شرح عيون اإلعراب :ألبي الحسن علي بن فضِّال المجاشعي (ت479هـ) ،تحقق :د .عبد الفتاح
سليم ،ط ،1مكتبة اآلداب ،القاهرة -مصر1428 ،هـ2007/م.
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات  :ألبي بكر محمد بن القاسم األنباري (ت328هـ)،تحقيق :
عبد السالم محمد هارون ،دار المعارف،القاهرة  -مصر1969 ،م.
مجلة مداد اآلداب
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م.د .عباس حميد
سلطان

شرح قطر الندى ووبل الصدى  :ألبي محمد عبد هللا جمال الدين بن هشام األنصاري (ت761هـ)،
ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى  :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة
العصرية ،صيدا  -بيروت1424 ،هـ –2003م.
شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية  :البن هشام األنصاري المصري (ت67هـ) ،تحقيق د.
هادي نهر ،ساعدت الجامعة المستنصرية على نشره ،بغداد -العراق1397 ،هـ –1977م.
شرح اللمع ،صنفه ابن برهان العكبري ،اإلمام أبو القاسم عبد الواحد بن علي األسدي (ت
546هـ)،تح :فائز فارس ،مطابع الكويت تايمز التجارية ،الكويت ،ط1404 ،1هـ1984 /م.
شرح المفصل  :لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت643هـ) ،تحقيق  :احمد السيد
سيد احمد ،راجعه ووضع فهارسه  :إسماعيل عبد الجواد عبد الغني ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة –
مصر( ،د.ت).
شرح المقدمة المحسبة ،لطاهر بن أحمد بن بابشاذ (ت 469هـ)،تح :د .خالد عبدالكريم ،المطبعة
العصرية،الكويت ،ط1976 ،1م1977 -م.
طبقات النحويين واللغويين  :ألبي بكر محمد بن الحسن ُ
الزبيدي األندلسي (ت379هـ) ،تحـقيق :
محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف ،القاهرة –مصر1973 ،م.
العنوان في القراءات السبع :ألبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ األنصاري األندلسي
ت(455هـ) ،تحقيق :د.زهير غازي زاهد ،ود.خليل العطية ،عالم الكتب ،بيروت ـ لبنان،ط،1
1405هـ1985،م.
الدرة االلفية البن معطٍ  :ألبي عبد هللا شمس الدين ابن الخبَّاز (ت 639هـ)،
شرح
الغرة المخفية،
ِّ
ِّ
تح :حامد محمد العبدلي ،مطبعة العاني ،بغداد1411 ،هـ1991 /م.
غيث النفع في القراءات السبع :لولي هللا سيدي علي النوري الصفاقسي ت(1118هـ) ،مطبوع على
هامش سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي البن القاصح ،المكتبة الثقافية ،لبنان.
القراءات القرآنية تاريخ وتعريف :د .عبدالهادي الفضلي ,ط  ,3دار القلم ,بيروت،لبنان,
1405هـ1985م.
الكافي في القراءات السبع :ألبي عبدهللا محمد بن شريح الرعيني األندلسي ت(476هـ)،مطبوع
على هامش المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر لعمر بن قاسم النشار ،مطبعة مصطفى
البابي الحلبي وأوالده بمصر ،ط1379 ،2ه ــــــ .1959
الكامل  :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 285هـ) ،تحقيق  :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار
الفكر العربي ،القاهرة – مصر( ،د .ت).
الكتاب ،ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه (ت180هـ) ،تح :عبد السالم محمد
هارون ،مطابع الهيأة المصرية العامة للكتاب1385 ،هـ1388 -هـ1966 /م1968 -م.
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل :ألبي القاسم جار هللا محمود بن عمر
الزمخشري الخوارزمي (ت 538هـ) ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت -لبنان.
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت
437هـ) ،تح :محيي الدين رمضان ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق1394 ،هـ1974 /م.
كشف المشكل في النحو  :لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني (ت 599هـ)،تحقيق  :د .هادي عطية
مطر ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد – العراق1404 ،هـ – 1984م.
لسان العرب  :البن منظور اإلفريقي (ت711هـ) ،تقديم الشيخ :عبد هللا العاليلي ,إعداد وتصنيف:
يوسف خياط ،دار لسان العرب  ,بيروت – لبنان .
لطائف اإلشارات لفنون القراءات :لشهاب الدين القسطالني ت (923هـ) ،تحقيق :الشيخ عامر سيد
عثمان ،ود .عبد الصبور شاهين ,القاهرة – مصر 1392،ه – 1972م .
اللمع في العربية  :أبو الفتح عثمان بن جني (ت 392هـ) ،تحقيق  :حامد المؤمن ،ط ،1مطبعة
العاني ،بغداد – العراق1402 ،هـ – 1982م.
مباحث في علوم القران :د .صبحي الصالح ,ط  ,8دار العلم للماليين ،بيروت – لبنان1974 ,م.
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أثر القراءات القرآنية في تعدد األوجه
األعرابية

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  :ألبي الفتح عثمان بن جني (ت
392هـ) ،تحقيق  :ج ،1علي النجدي ناصف – د .عبد الحليم النجار – د .عبد الفتاح إسماعيل
شلبي ،ج ، 2علي النجدي ناصف ،د.عبد الفتاح إسماعيل شلبي ،المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية،
القاهرة – مصر1424 ،هـ – 2004م.
مختصر في شواذ قراءات القرآن من كتاب البديع :الحسين بن خالد ابن خالويه (ت 370هـ) ،عني
بنشره برجشتراسر ،دار الهجرة ،مصر1934 ،م.
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو :د .مهدي المخزومي ،ط ، 2مكتبة ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،بمصر1377 ,ه – 1958م .
المشكاة الفتحية على الشمعة المضية للسيوطي :محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبي حامد
البديري الدمياطي (ت1140هـ) ،تح :هشام سعيد محمود ،مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية،
العراق1403 ،هـ1983 /م.
مشكل إعراب القرآن ،البي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت 437هـ) ،تح :حاتم صالح
الضامن ،منشورات وزارة اإلعالم في الجمهورية العراقية ،دار الحرية للطباعة1395 ،هـ/
1975م.
صل في علم العربية ،ألبي القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري (ت 538هـ) ،دار
المف َّ
الجيل ،بيروت -لبنان،ط.2
المقتضب :ألبي العباس محمد بن يزيد المبرد(ت 285هـ) ،تح :محمد عبدالخالق عضيمة ،عالم
الكتب ،بيروت -لبنان.
معاني القرآن وإعرابه ،ألبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت 311هـ) ،تح :د .عبد الجليل
عبده شلبي ،دار الحديث ،القاهرة1424 ،هـ2004 /م.
الفراء (ت 207هـ) ،عالم الكتب ،بيروت ،ط،3
معاني القرآن ،ألبي زكريا يحيى بن زياد
ِّ
1403هـ1983 /م.
معاني القرآن ،لألخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي (ت 215هـ) ،تح :د .عبد األمير محمد
أمين الورد ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1405 ،1/هـ1985 /م.
المغني في توجيه القراءات العشرة المتواترة :د  .محمد سالم محيسن ،ط ، 2دار الجيل ,بيرت –
لبنان1408 ،ه – 1988م .
مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،البن هشام األنصاري (ت 761هـ) ،تح :محمد محيي الدين عبد
الحميد ،نشر دار الكتاب العربي ،بيروت -لبنان.
منجد المقرئين ومرشد الطالبين :لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري ت ( 833
هـ) ،مراجعة الشيخ محمد حبيب الشنقيطي ،وأحمد محمد شاكر ,دار الكتب العلمية ،بيروت –
لبنان1980 ،م
نحو التيسير ،دراسة ونقد منهجي ،أحمد عبد الستار الجواري ،مطبوعات المجمع العلمي العراقي،
بغداد 1984،م.
النحو الجديد ،عبد المتعال الصعيدي ،دار الفكر العربي  ،بيروت ،د.ت.
نحو القراء الكوفيين  :خديجة احمد مفتي ،ط ،1المكتبة الفيصلية – مكة المكرمة1406 ،هـ –
1985م.
نحو المعاني ،أحمد عبدالستار الجواري ،مطبوعات المجمع العلمي العراقي ،بغداد1987،م.
النشر في القراءات العشر :للحافظ أبي الخبر محمد بن محمد بن الجزري ت ( 833هـ) ،مراجعة
علي محمد الضباع ,المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
همع الهوامع في شرح الجوامع جالل الدين السيوطي (ت 911هـ) ،ج ،1/تح :عبد السالم محمد
هارون ،ود .عبد العال سالم مكرم ،ج ،7 -2/تح :د .عبد العال سالم مكرم ،دار البحوث العلمية،
الكويت1975 ،م1980 -م.
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